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 ﻛﻠﻤﺔ: ﻓﺎﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ.ﯾﺘﻨﺎول اﻟﺒﺤﺚ أھﻤﯿﺔ اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﻼم وﻟﻠﻤﺴﻠﻢ
ﺟﺎﻣﻌﺔ آﺧﺬة ﺑﻤﺠﺎﻣﻊ اﻟﺪﯾﻦ وھﻲ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﯿﻦ ﯾﺪي ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﯿﻘﺔ اﻟﺼﺪق
واﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﻌﮭﺪ وﻟﮭﺬا ﻓﻘﺪ اﺧﺘﺮت ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﻮﺳﻮم )آﯾﺎت اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ
 وﻛﺎﻧﺖ.(دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﯿﻠﯿﺔ: ﻓﻲ اﻷﺟﺰاء اﻟﺨﻤﺲ اﻷواﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ
اﻵﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﺟﺰاء اﻟﺨﻤﺲ اﻷواﺧﺮ ﺳﺒﻊ اﯾﺎت ﺣﯿﺚ
ً  ﻣﻨﺘﮭﯿﺎ.ﻗﺴﻤﺖ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ وﻛﻞ ﻣﺒﺤﺚ ﻓﯿﮫ ﻋﺪة ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﺑﺎﻟﺨﺎﺗﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
The Verses of Righteousness in the Final Five Parts of the
Glorious Quran: (An Analytic Study)
By: Ahmed Abdul-Kareem Abdul-Rahman, Ph.D.
College of Islamic Sciences/Al-Iraqia University
Abstract
The paper shows the importance of righteousness in
Islam and for the Muslim. Righteousness is a collective word
concerned with the whole of religion which means that belief
in Allah bases on the fact of honesty and the fulfillment of the
covenant.
The verses concerned with righteousness in the last five
parts of Al-Quran are seven verses. The paper is divided into
eight sections and each section has various demands. It ends
with the conclusion which sums up the findings.
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ﺍﻟﺤﻤﺩ ﷲ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ع ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺼﺤﺒﻪ

ﻭﻤﻥ ﻭﺍﻻﻩ.

ﻭﺒﻌﺩ:
ﺇﻥ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻻﻤﻭﺭ ،ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻴﺎﻡ

ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﻔﺘﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﻥ ﻭﺍﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﻬﻭﻯ.

ﺤﻴﺙ ﺍﺨﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺼﻠﻭﺍﺕ ﺭﺒﻲ ﻭﺴﻼﻤﻪ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ
ﺤﻴﺙ ﻗﺎل) :ﺒﺎﺩﺭﻭﺍ ﺒﺎﻻﻋﻤﺎل ﻓﺘﻨﺎﹰ ﻜﻘﻁﻊ ﺍﻟﻠﻴل ﺍﻟﻤﻅﻠﻡ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺭﺠل ﻤﺅﻤﻨﺎُﹰ

ﻭﻴﻤﺴﻲ ﻜﺎﻓﺭﺍﹰ ﺃﻭ ﻴﻤﺴﻲ ﻤﺅﻤﻨﺎﹰ ﻭﻴﺼﺒﺢ ﻜﺎﻓﺭﺍﹰ ﻴﺒﻴﻊ ﺩﻴﻨﻪ ﺒﻌﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ(
ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻻﻤﺎﻡ ﺍﺤﻤﺩ ﻓﻲ ﻤﺴﻨﺩﻩ ﻭﺍﻻﻤﺎﻡ ﻤﺴﻠﻡ ﻓﻲ ﺼﺤﻴﺤﻪ ﻭﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ ﻜﻠﻬﻡ ﻋﻥ
ﺍﺒﻲ ﻫﺭﻴﺭﺓ.
ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺒﺩ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﻤﻊ ﺍﷲ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻘﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﻴﻥ ﺍﷲ ﻓﻲ

ﺍﻻﻗﻭﺍل ﻭﺍﻻﻓﻌﺎل ﻭﺍﻷﺤﻭﺍل.

ﻓﻬﺫﺍ ﺭﺒﻨﺎ ﺠل ﻓﻲ ﻋﻼﻩ ﻴﺄﻤﺭ ﺍﻟﻨﺒﻲ ع ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﺎﻤﺔ ﻓﻘﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ
ﻤﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل d c b a` _ ^ ] \ [ Z Y M
.(١)L f e
ﻭﻓﻲ ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻻﻤﺎﻡ ﻤﺴﻠﻡ ﻋﻥ ﺴﻔﻴﺎﻥ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ )ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ(
ﻻ ﻻ ﺃﺴﺎل ﻋﻨﻪ ﺃﺤﺩﹰﺍ ﻏﻴﺭﻙ
ﻗﺎل :ﻗﻠﺕ )ﻴﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﻗل ﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﻼﻡ ﻗﻭ ﹰ
ﻗﺎل :ﻗل ﺁﻤﻨﺕ ﺒﺎﷲ ﺜﻡ ﺍﺴﺘﻘﻡ(.
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ﻭﻋﻥ ﺜﻭﺒﺎﻥ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ع ﻗﺎل) :ﺍﺴﺘﻘﻴﻤﻭﺍ ﻭﻟﻥ

ﺘﺤﺼﻭﺍ ﻭﺍﻋﻠﻤﻭﺍ ﺃﻥ ﺨﻴﺭ ﺃﻋﻤﺎﻟﻜﻡ ﺍﻟﺼﻼﺓ ،ﻭﻻ ﻴﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻀﻭﺀ ﺇﻻ
ﻤﺅﻤﻥ(.
ﻓﺎﻻﺴﺘﻘﺎﻤﺔ :ﻜﻠﻤﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺁﺨﺫﺓ ﺒﻤﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﻴﺩﻱ
ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻭﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﻌﻬﺩ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺍﺨﺘﺭﺕ ﻤﻭﻀﻭﻉ

ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻡ )ﺁﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺨﻤﺱ ﺍﻷﻭﺍﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ
ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ :ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ( .ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺹ ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ
ﺍﻟﺨﻤﺱ ﺍﻷﻭﺍﺨﺭ ﺴﺒﻊ ﺍﻴﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﻗﺴﻤﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﺒﺎﺤﺙ ﻭﻜل
ﻤﺒﺤﺙ ﻓﻴﻪ ﻋﺩﺓ ﻤﻁﺎﻟﺏ ﺴﺎﺌﻼﹰ ﺍﻟﻤﻭﻟﻰ ﺠل ﻓﻲ ﻋﻼﻩ ﺍﻥ ﻴﺘﻘﺒﻠﻪ ﻤﻨﻲ ﺍﻨﻪ ﻭﻟﻲ

ﺫﻟﻙ ﻭﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻴﻪ.
ﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ
ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻻﻭل :ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻤﺔ ﻟﻐﺔﹰ ﻭﺍﺼﻁﻼﺤﺎﹰ.
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰÝ Ü Û Ú Ù Ø × Ö M :
 L ã â á à ß Þﺍﻷﺤﻘﺎﻑ ﺁﻴﺔ ).(١٣
ﻭﻓﻴﻪ ﺴﺘﺔ ﻤﻁﺎﻟﺏ:
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻻﻭل :ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﺯﻭل.
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻵﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ.
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ :ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻵﻴﺔ.
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ :ﺍﻻﻋﺭﺍﺏ.
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ :ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ.
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ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ :ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻲ.
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ :ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ; : 9 8 7 6 5 M :
< = > ? @  L H G F E D C B Aﺍﻷﺤﻘﺎﻑ
ﺁﻴﺔ ).(٣٠
ﻭﻓﻴﻪ ﺴﺒﻌﺔ ﻤﻁﺎﻟﺏ:
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻻﻭل :ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﺯﻭل.
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻵﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ.
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ :ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻵﻴﺔ.
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ :ﺍﻻﻋﺭﺍﺏ.
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ :ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻵﻴﺔ.
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ :ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ.
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ :ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ.
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ :ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ* ) ( ' & % $ # " ! M :
 L 6 5 4 3 2 1 0 / . - , +ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺍﻴﺔ
).(٢-١
ﻭﻓﻴﻪ ﺴﺘﺔ ﻤﻁﺎﻟﺏ:
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻻﻭل :ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﺯﻭل.
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻵﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ.
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ :ﺍﻻﻋﺭﺍﺏ.
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ :ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻵﻴﺔ.
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ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ :ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ.
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ :ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ.
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ :ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ¡  ~ } | M :
®¬«ª©¨ § ¦¥¤£¢
¯  L °ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺁﻴﺔ ).(٢٠
ﻭﻓﻴﻪ ﺨﻤﺴﺔ ﻤﻁﺎﻟﺏ:
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻻﻭل :ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﺯﻭل.
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻵﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ.
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ :ﺍﻻﻋﺭﺍﺏ.
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ :ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ.
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ :ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ.
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ :ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰÁ À ¿ ¾ ½ ¼ » M :
 L Ç Æ Å Ä Ã Âﺍﻟﻤﻠﻙ ﺁﻴﺔ ).(٢٢
ﻭﻓﻴﻪ ﺴﺘﺔ ﻤﻁﺎﻟﺏ:
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻻﻭل :ﺍﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﺯﻭل.
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻵﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ.
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ :ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻵﻴﺔ.
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ :ﺍﻻﻋﺭﺍﺏ.
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ :ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻵﻴﺔ.
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ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ :ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ.
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ :ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ8 7 6 5 4 3 M :
 L : 9ﺍﻟﺠﻥ ﺁﻴﺔ ) .(١٦ﻭﻓﻴﻪ ﺴﺘﺔ ﻤﻁﺎﻟﺏ:
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻻﻭل :ﺍﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﺯﻭل.
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻵﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ.
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ :ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻔﺎﻅ ﺍﻵﻴﺔ.
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ :ﺍﻻﻋﺭﺍﺏ.
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ :ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ.
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ :ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻲ.
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ :ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰÁ À ¿ ¾ ½ ¼ » º M :
 L È Ç Æ Å Ä Ã Âﺍﻟﺘﻜﻭﻴﺭﺓ ﺁﻴﺔ ).(٢٩-٢٨
ﻭﻓﻴﻪ ﺍﺭﺒﻌﺔ ﻤﻁﺎﻟﺏ:
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻻﻭل :ﺍﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﺯﻭل.
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻵﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ.
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ :ﺍﻻﻋﺭﺍﺏ.
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ :ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻲ.
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?????? ?????? ?? ??????? ????? ??????? ?? ????????? ???? ??? ??????:

 

 
  
ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻤﺔ ﻟﻐﺔﹰ :ﺍﻻﻋﺘﺩﺍل .ﻴﻘﺎل :ﺍﺴﺘﻘﺎﻡ ﻟﻪ ﺍﻻﻤﺭ .ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
 L V UMﺃﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻵﻟﻬﺔ.
ﻭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻭﺍﺴﺘﻘﺎﻡ :ﺍﻋﺘﺩل ﻭﺍﺴﺘﻭﻯ  .ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻤﺔ  :ﺍﻋﺘﺩﺍل

ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻭﺍﺴﺘﻭﺍﺅﻩ).(٢

ﺍﺼﻁﻼﺤﺎﹰ :ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﻴﺩﻱ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻭﺍﻟﻭﻓﺎﺀ
ل ﺼﺩﻴﻕ ﺍﻻﻤﺔ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺍﻟﺼﺩﻴﻕ )ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ( ﻋﻥ
ﺒﺎﻟﻌﻬﺩ .ﻭﺴﺌ َ
ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻤﺔ؟ ﻓﻘﺎل)) :ﺃﻥ ﻻ ﺘﺸﺭﻙ ﺒﺎﷲ ﺸﻴﺌﺎﹰ(( ﻴﺭﻴﺩ ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺽ

ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ.
ﻭﻗﺎل ﺴﻴﺩﻨﺎ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ )ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ()) :ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻤﺔ :ﺃﻥ

ﺘﺴﺘﻘﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻭﻻ ﺘﺭﻭﻍ ﺭﻭﻏﺎﻥ ﺍﻟﺜﻌﺎﻟﺏ((.

ﻭﻗﺎل ﺴﻴﺩﻨﺎ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﻋﻔﺎﻥ )ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ()) :ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻤﺔ:
ﺇﺨﻼﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﷲ((.
ﻭﻗﺎل ﺴﻴﺩﻨﺎ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﻁﺎﻟﺏ )ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ( ﻭﺍﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ
)ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ()) :ﺍﺴﺘﻘﺎﻤﻭﺍ :ﺍﺩﻭﺍ ﺍﻟﻔﺭﺍﺌﺽ((.
ﻭﻗﺎل ﺸﻴﺦ ﺍﻻﺴﻼﻡ ﺍﺒﻥ ﺘﻴﻤﻴﺔ –ﺭﺤﻤﻪ ﺍﷲ)) -ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺒﺘﻪ

ﻭﻋﺒﻭﺩﻴﺘﻪ .ﻓﻠﻡ ﻴﻠﺘﻔﺘﻭﺍ ﻋﻨﻪ ﻴﻤﻨﺔ ﻭﻻ ﻴﺴﺭﺓ).(((٣
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اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ

â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × ÖM
.(٤)L ã
ﻭﻓﻴﻪ ﺴﺘﺔ ﻤﻁﺎﻟﺏ
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻻﻭل :ﺍﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﺯﻭل.
ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ )ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ( ﻨﺯﻟﺕ ﻓﻲ ﺍﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺍﻟﺼﺩﻴﻕ

)ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ().(٥

ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻵﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ.
ﺍﻥ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡÈ Ç Æ Å Ä M :
Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë ÊÉ
.(٦)L Õ
ﻓﺎﻥ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻴﺫﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻫﻭ ﺍﻷﺼل

ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ .ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺼﻭﺭ ﻟﻬﻡ ﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﺴﻨﻴﻥ ﻭﻴﻔﺴﺭ ﻟﻬﻡ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻴﻬﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺒﺸﺭﻁﻬﺎ ﻭﻫﻭ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ
ﺒﺭﺒﻭﺒﻴﺔ ﺍﷲ ﻭﺤﺩﻩ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﻭﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺘﻪ – ﺜﻡ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ
ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰâ á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö M :
.(٧)L ã
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ :ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻔﺎﻅ ﺍﻵﻴﺔ.
 -١ﺍﻟﺤﺯﻥ.
ﻥ ﻭﺍﻟﺤﺯﻥ :ﻨﻘﻴﺽ ﺍﻟﻔﺭﺡ ﻭﻫﻭ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﺴﺭﻭﺭ.
ﺍﻟﺤﺯ 
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?????? ?????? ?? ??????? ????? ??????? ?? ????????? ???? ??? ??????:

 

ﻭﻗﺎل ﺍﻷﺨﻔﺵ ﻭﺍﻟﻤﺜﺎﻻﻥ ﻴﻌﺘﻘﺒﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺒﺈﻁﺭﺍﺩ .ﻭﺍﻟﺠﻤﻊ
ﺃﺤﺯﺍﻥ .ﻻ ﻴﻜﺴﺭ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ .ﻭﻗﺎل ﺴﻴﺒﻭﻴﻪ :ﺍﺤﺯﻨ ﻪ ﺠﻌﻠﻪ ﺤﺯﻴﻨﺎﹰ.
ﻭﺤﺯ ﹶﻨﻪ ﺠﻌل ﻓﻴﻪ ﺤﺯﻨﺎﹰ .ﻭﻋﺎﻡ ﺍﻟﺤﺯﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺎﺘﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺴﻴﺩﺓ ﺨﺩﻴﺠﺔ
ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺃﺒﻭ ﻁﺎﻟﺏ ﻓﺴﻤﺎﻩ ﺍﻟﻨﺒﻲ ع ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺤﺯﻥ .ﻭﻗﺎل ﺍﻟﻠﻴﺙ:
ﻟﻠﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺯﻥ ﻟﻐﺘﺎﻥ:
ﺸﺩﻴﺩ).(٨

ﻥ ﺸﺩﻴﺩ ﻭﺤ ﺯﻥ
ﺍﺫﺍ ﻓﺘﺤﻭﺍ ﺜﻘﻠﻭﺍ .ﻭﺍﺫﺍ ﻀﻤﻭﺍ ﺨﻔﻔﻭﺍ .ﻴﻘﺎل ﺃﺼﺎﺒ ﻪ ﺤﺯ 
 -٢ﺍﻟﺨﻭﻑ :ﺍﻟﻔﺯﻉ.
ﺨﺎﻓﻪ ﻴﺨﺎ ﹶﻓ ﻪ ﺨﻭﻓﹰﺎ ﻭﺨﻴﻔﺔﹰ ﻭﻤﺨﺎﻓﺔﹰ.
ﻑ ﺨﻭﻓﺎﹰ .ﻭﺍﻨﻤﺎ ﺼﺎﺭﺕ ﺍﻟﻭﺍﻭ ﺍﻟﻔﺎﹰ ﻓﻲ ﻴﺨﺎﻑ
ﻑ ﻴﺨﺎ ﹸ
ﻗﺎل ﺍﻟﻠﻴﺙ :ﺨﺎ ﹶ

ل .ﻓﺄﺴﺘﺜﻘﻠﻭﺍ ﺍﻟﻭﺍﻭ ﻓﺎﻟﻘﻭﻫﺎ.
ل ﻴ ﻌﻤُ 
ﻻﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻤَ 
ﻑ ﻭﺍﻟﺼﺭﻑ ﻭﺍﻟﺼﻭﺕ .ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺍﻟﻘﻭﺍ
ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺜﻼﺜﺔ ﺍﺸﻴﺎﺀ :ﺍﻟﺤ ﺭ ﹸ
ﻑ
ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻴﺼﺭﻓﻬﺎ ﻭﺃﺒﻘﻭﺍ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺼﻭﺕ .ﻭﻗﺎﻟﻭﺍ ﻴﺨﺎﻑ .ﻭﻜﺎﻥ ﺤﺩ ﻩ ﻴﺨ ﻭ ﹶ
ﺒﺎﻟﻭﺍﻭ ﻤﻨﺼﻭﺒﺔ ،ﻓﺄﻟﻘﻭﺍ ﺍﻟﻭﺍﻭ ﻭﺍﻋﺘﻤﺩ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻑ ﺍﻟﻭﺍﻭ ،ﻭﻗﺎﻟﻭﺍ
ﻑ ﺒﺎﻟﻭﺍﻭ ﺍﻟﻤﻜﺴﻭﺭﺓ ،ﻓﺄﻟﻘﻭﺍ ﺍﻟﻭﺍﻭ ﺒﺼﺭﻓﻬﺎ ﻭﺃﺒﻘﻭﺍ
ﺨﻭﹺ ﹶ
ﺨﺎﻑ ﻭﻜﺎﻥ ﺤﺩﻩ ﹶ
ﺍﻟﺼﻭﺕ ،ﻭﺍﻋﺘﻤﺩ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺀ ﻓﺼﺎﺭ ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﺨﻭﻴﻑ ﻭﺍﻻﺨﺎﻓﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺨﻭﻑ.
ل .ﻭﺍﻟﺨﻭﻑ .ﻭﺒﻪ ﻓﺴﺭ ﺍﻟﻠﺤﻴﺎﻨﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ:
ﻭﺍﻟﺨﻭﻑ :ﺍﻟ ﹶﻘ ﹾﺘ ُ
.(٩)L 4 3 2 1 0M
ﻭﺍﻟﺨﻭﻑ :ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺒﻪ ﻓﺴﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺌﻲ ﺃﻴﻀﺎﹰ .ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ" ! M :
.(١٠)L ' & % $ #
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ﻭﺍﻟﺘﱠﺨﻭﻑ :ﺍﻟﺘﻨﻘﺹ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ \ [ Z Y M
.(١١)L
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ :ﺍﻹِﻋﺭﺍﺏ.
â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × ÖM
.(١٢)L ã
)ﺍﻟﻔﺎﺀ( ﺯﺍﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺨﺒﺭ ﺍﻥ ﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﺍﻟﻤﻔﺼﻭل –ﺍﺴﻡ ﺍﻥ -ﻟﻠﺸﺭﻁ.
)ﻻ( ﻨﺎﻓﻴﺔ.
)ﺨﻭﻑ( ﻤﺒﺘﺩﺃ ﻤﺭﻓﻭﻉ -ﻤﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻲ.
)ﻋﻠﻴﻬﻡ( ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺤﺫﻭﻑ ﺨﺒﺭ )ﺍﻟﻭﺍﻭ( ﻋﺎﻁﻔﻪ )ﻻ( ﺯﺍﺌﺩﺓ ﻟﺘﺄﻜﻴﺩ
ﺍﻟﻨﻔﻲ.
ﻭﺠﻤﻠﺔ) :ﺍﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ (.....ﻻ ﻤﺤل ﻟﻬﺎ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ.
ﻭﺠﻤﻠﺔ) :ﻗﺎﻟﻭﺍ (.........ﻻ ﻤﺤل ﻟﻬﺎ ﺼﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼﻭل )ﺍﻟﺫﻴﻥ(.
ﻭﺠﻤﻠﺔ) :ﺭﺒﻨﺎ ﺍﷲ (......ﻓﻲ ﻤﺤل ﻨﺼﺏ ﻤﻘﻭل ﺍﻟﻘﻭل.
ﻭﺠﻤﻠﺔ) :ﺍﺴﺘﻘﺎﻤﻭﺍ (.....ﻻ ﻤﺤل ﻟﻬﺎ ﻤﻌﻁﻭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻗﺎﻟﻭﺍ.
ﻭﺠﻤﻠﺔ) :ﻻ ﺨﻭﻑ ﻋﻠﻴﻬﻡ (..ﻓﻲ ﻤﺤل ﺭﻓﻊ ﺨﺒﺭ ﺍﻥ.
ﺍﻟﺨﺒﺭ.

ﻭﺠﻤﻠﺔ) :ﻫﻡ ﻴﺤﺯﻨﻭﻥ (...ﻓﻲ ﻤﺤل ﺭﻓﻊ ﻤﻌﻁﻭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻠﺔ
ﻭﺠﻤﻠﺔ) :ﻴﺤﺯﻨﻭﻥ (.....ﻓﻲ ﻤﺤل ﺭﻓﻊ ﺨﺒﺭ ﺍﻟﻤﺒﺘﺩﺃ )ﻫﻡ).((١٣
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ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ :ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ
ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺼﺤﻔﻲ
LÞ ÝM

ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ

ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ
ﻑ
ﺨ ﻭ ﹶ
 -١ﻓﻼ ﹶ

ﻴﻌﻘﻭﺏ.

ﻑ
ﺨ ﻭ ﹸ
 -٢ﻓﻼ ﹶ

ﺍﺒﻥ ﻤﺤﻴﺼﻥ.
ﺤﻤﺯﺓ ﻭﻴﻌﻘﻭﺏ).(١٤

ﻋﻠﻴﻬﻡ

L ßM

ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ :ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻲ.
L Ü Û Ú Ù Ø × ÖM

)(١٥

ﺃﻱ ﺠﻤﻌﻭﺍ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ

ﻭﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﷲ  L ß Þ Ý Mﺃﻱ ﻓﻼ ﻴﻠﺤﻘﻬﻡ
ﻤﻜﺭﻭﻩ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺭﺓ ﻴﺨﺎﻓﻭﻥ ﻤﻨﻪ  L â á à Mﺃﻱ ﻭﻻ ﻫﻡ ﻴﺤﺯﻨﻭﻥ
ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺨﺎﻓﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ì ë ê é è ç æ å äM
Lí

)(١٦

ﺃﻱ ﺃﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﺩﻴﻨﻬﻡ ﻫﻡ ﺃﻫل ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻤﺎﻜﺜﻴﻥ

ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺒﺩﺍﹰ ë ê é M

 L ìﺃﻱ ﻨﺎﻟﻭﺍ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻌﻴﻡ ﺠﺯﺍ ﺀ ﻟﻬﻡ ﻋﻠﻰ

ﺍﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ) .(١٧ﻭﻗﺩ ﺠﻌل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻟﺩﺨﻭل ﺠﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﻌﻴﻡ ،ﺸﺭﻁﻴﻥ
ﺍﺴﺎﺴﻴﻴﻥ:
 -١ﺍﻻﻭل :ﺍﻻﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺒﺎﷲ ﻭﺭﺴﻭﻟﻪ ،ﻭﺴﺎﺌﺭ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ.
 -٢ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﷲ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻻﺴﺘﻤﺴﺎﻙ ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ
ﺍﻟﻘﻴﻡ ،ﺩﻴﻥ ﺍﻻﺴﻼﻡ).(١٨
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اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5M
L H G FED CB
ﻭﻓﻴﻪ ﺴﺒﻌﺔ ﻤﻁﺎﻟﺏ
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻻﻭل -ﺍﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﺯﻭل
ﺴﺎﻕ ﺍﺒﻥ ﺇﺴﺤﺎﻕ –ﻓﻴﻤﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺒﻥ ﻫﺸﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺭﺓ -ﺨﺒﺭ ﺍﻟﻨﻔﺭ ﻤﻥ
ﺍﻟﺠﻥ ﺒﻌﺩ ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ع ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺎﺌﻑ ﻴﻠﺘﻤﺱ ﺍﻟﻨﺼﺭﺓ ﻤﻥ ﺜﻘﻴﻑ،

ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺕ ﻋﻤﻪ ﺃﺒﻲ ﻁﺎﻟﺏ ،ﻭﺍﺸﺘﺩﺍﺩ ﺍﻻﺫﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻜﺔ،
ﻭﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺜﻘﻴﻑ ﺭﺩﺍﹰ ﻗﺒﻴﺤﺎﹰ ،ﻭﺇﻏﺭﺍﺌﻬﻡ ﺍﻟﺴﻔﻬﺎﺀ ﻭﺍﻻﻁﻔﺎل ﺒﻪ ،ﺤﺘﻰ ﺃﺩﻤﻭﺍ
ﻗﺩﻤﻴﻪ ع ﺒﺎﻟﺤﺠﺎﺭﺓ .ﻓﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺭﺒﻪ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻻﺒﺘﻬﺎل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭ ﺍﻟﻌﻤﻴﻕ)) :ﺍﻟﻠﻬﻡ

ﺍﺸﻜﻭﺍ ﺇﻟﻴﻙ ﻀﻌﻑ ﻗﻭﺘﻲ ،ﻭﻗﻠﺔ ﺤﻴﻠﺘﻲ ،ﻭﻫﻭﺍﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻴﺎ ﺃﺭﺤﻡ
ﺍﻟﺭﺍﺤﻤﻴﻥ ،ﺃﻨﺕ ﺭﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻥ ﻭﺃﻨﺕ ﺭﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﻤﻥ ﺘﻜﻠﻨﻲ؟ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﻴﺩ
ﻴﺘﺠﻬﻤﻨﻲ؟ ﺃﻡ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻭﹴ ﻤﻠﻜﺘﻪ ﺃﻤﺭﻱ؟ ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﻙ ﻋﻠﻲ ﻏﻀﺏ ﻓﻼ ﺃُﺒﺎﻟﻲ،

ﻭﻟﻜﻥ ﻋﺎﻗﺒﺘﻙ ﺍﻭﺴﻊ ﻟﻲ .ﺃﻋﻭﺫ ﺒﻨﻭﺭ ﻭﺠﻬﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺸﺭﻗﺕ ﻟﻪ ﺍﻟﻅﻠﻤﺎﺕ
ﻭﺼﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﺍﻵﺨﺭﺓ ،ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﺯل ﺒﻲ ﻏﻀﺒﻙ ،ﺍﻭ ﻴﺤل ﻋﻠﻲ
ﺴﺨﻁﻙ .ﻟﻙ ﺍﻟﻌﺘﺒﻰ ﺤﺘﻰ ﺘﺭﻀﻰ ﻭﻻ ﺤﻭل ﻭﻻ ﻗﻭﺓ ﺇﻻ ﺒﻙ(( ﻗﺎل :ﺜﻡ ﺇﻥ
ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ع ﺍﻨﺼﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺎﺌﻑ ﺭﺍﺠﻌ ﹰﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺔ ،ﺤﻴﻥ ﻴﺌﺱ ﻤﻥ ﺨﺒﺭ
ﺜﻘﻴﻑ .ﺤﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺒﻨﺨﻠﺔ ﻗﺎﻡ ﻤﻥ ﺠﻭﻑ ﺍﻟﻠﻴل ﻴﺼﻠﻲ ،ﻓﻤﺭ ﺒﻪ ﺍﻟﻨﻔﺭ ﻤﻥ
ﺍﻟﺠﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺫﻜﺭﻫﻡ ﺍﷲ ﺘﺒﺎﺭﻙ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻭﻫﻡ ﺴﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺠﻥ ﻨﺼﻴﺒﻴﻥ –

ﻓﺎﺴﺘﻤﻌﻭﺍ ﻟﻪ -ﻓﻠﻤﺎ ﻓﺭﻍ ﻤﻥ ﺼﻼﺘﻪ ﻭﻟﹼﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﻗﻭﻤﻬﻡ ﻗﺩ ﺃﻤﻨﻭﺍ ﻭﺃﺠﺎﺒﻭﺍ ﺍﻟﻰ
ﻤﺎ ﺴﻤﻌﻭﺍ ﻓﻘﺹ ﺍﷲ ﺨﺒﺭﻫﻡ ﻋﻠﻴﻪ ع ﻗﺎل ﻋﺯ ﻭﺠل

$ # " !M

 L ( ' & %ﺇﻟﻰ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ .(١٩)L V U T S M
ﻓﻜﺎﻥ ﺴﺒﺏ ﻨﺯﻭل ﺍﻵﻴﺔ ﺍﺴﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺠﻥ ﻟﻠﻘﺭﺁﻥ ﻭﺇﻴﻤﺎﻨﻬﻡ ﺒﻪ).(٢٠
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?????? ?????? ?? ??????? ????? ??????? ?? ????????? ???? ??? ??????:

 

ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ -ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻵﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ.
ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺃﻨﻪ ﻟﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﺱ ﻤﺅﻤﻥ ﻭﻜﺎﻓﺭ
ﻭﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻥ ﻤﻨﻬﻡ ﻤﺅﻤﻥ ﻭﻜﺎﻓﺭ ﻭﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺁﺨﺭ ﻗﺼﺔ ﻫﻭﺩ ﻭﻗﻭﻤﻪ ﻟﻤﺎ
ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻭﻤﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺩﺓ ﻭﺍﻟﻘﻭﺓ ،ﻭﺍﻟﺠﻥ ﺘﻭﺼﻑ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺒﺫﻟﻙ ﻜﻤﺎ ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ
.(٢١)L \ [ Z Y X WV U T S R Q P O N M L KM
ﻭﺃﻥ ﻤﺎ ﺍﻫﻠﻙ ﺒﻪ ﻗﻭﻡ ﻫﻭﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﺭﻴﺢ ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺸﺎﻫﺩ
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺤﺱ ﺒﻬﺒﻭﺒﻪ ،ﻭﺍﻟﺠﻥ ﺃﻴﻀ ﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺸﺎﻫﺩ .ﻭﺃﻥ ﻫﻭﺩﺍﹰ –
ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ -ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺭﺴﻭل ﺍﷲ ع ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ،ﻓﻬﺫﻩ ﺘﺠﻭﺯ ﺃﻥ

ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻬﺫ ﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ.

ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺘﻭﺒﻴﺦ ﻟﻘﺭﻴﺵ ﻭﻜﻔﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺏ ،ﺤﻴﻥ ﺃﻨﺯل ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﺍﻟﻤﻌﺠﺯ ﻓﻜﻔﺭﻭﺍ ﺒﻪ ﻭﻫﻡ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﺯل ﺒﻪ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﻤﻥ ﺠﻨﺱ
ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﺃُﺭﺴل ﺇﻟﻴﻬﻡ ﻭﻫﺅﻻﺀ ﺠﻥ ﻓﻠﻴﺴﻭﺍ ﻤﻥ ﺠﻨﺴﻪ ﻭﻗﺩ ﺃﺜﺭ ﺒﻬﻡ ﺴﻤﺎﻉ

ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ،ﻭﺁﻤﻨﻭﺍ ﺒﻪ ﻭﺒﻤﻥ ﺃﻨﺯل ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻤﻭﺍ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﷲ ،ﺒﺨﻼﻑ ﻗﺭﻴﺵ
ﻭﺃﻤﺜﺎﻟﻬﻡ ﻤﺼﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻔﺭ ﺒﻪ).(٢٢

ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ -ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻵﻴﺔ.
 -١ﺍﻟﺤﻕ :ﻨﻘﻴﺽ ﺍﻟﺒﺎﻁل ﻭﺠﻤﻌﻪ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﺤﻘﺎﻕ ،ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﺒﻨﺎﺀ

ﺃﺩﻨﻰ ﻋﺩﺩ .ﻭﻓﻲ ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺘﻠﺒﻴﺔ )ﻟﺒﻴﻙ ﺤﻘﺎﹰ( ﺃﻱ ﻏﻴﺭ ﺒﺎﻁل ﻭﻫﻭ
ﻤﺼﺩﺭ ﻤﺅﻜﺩ ﻟﻐﻴﺭﻩ ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﺃﻜﱠﺩ ﺒﻪ ﻤﻌﻨﻰ ﹶﺍﻟﹾﺯﻡ ﻁﺎﻋﺘﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﺩل
ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺒﻴﻙ.

ﻭﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﺇﺴﺤﺎﻕ :ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻤﺭ ﺍﻟﻨﺒﻲ ع ﻭﻤﺎ ﺃﺘﻰ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺤﻕ

ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺤﻕ ﺤﻘﺎﹰ ﻭﺤﻘﻭﻗﺎﹰ :ﺼﺎﺭ ﺤﻘﺎﹰ ﻭﺜﺒﺕ.
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ﻗﺎل ﺍﻷﺯﻫﺭﻱ :ﻤﻌﻨﺎ ﻩ ﻭﺠﺏ ﻴﺠﹺﺏ ﻭﺠﻭﺒﺎﹰ .ﻭﺤﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﻭل ﻭﺃﺤﻘ ﹾﻘ ﹶﺘ ﻪ
ﺃﻨﺎ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴلL R Q P O N M :

)(٢٣

ﺃﻱ ﺜﺒﺕ .ﻗﺎل ﺍﻟﺯﺠﺎﺝ:

ﻫﻡ ﺍﻟﺠﻥ ﻭﺍﻟﺸﻴﺎﻁﻴﻥ.
ﻭﺍﻟﺤﻕ ﻤﻥ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل ،ﻭﻗﻴل ﻤﻥ ﺼﻔﺎﺘﻪ ،ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ:
ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﻘﻕ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﺇﻟﻬﻴﺘﻪ.
ﺍﻟﺤﻕ :ﻀﺩ ﺍﻟﺒﺎﻁل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل .(٢٤)L RQ P O N M L M
 -٢ﺴﻤﻊ :ﺍﻟﺴﻤﻊ ﺤﺴﻥ ﺍﻷﺫﻥ ﻭﺍﻷﺫﻥ ﻭﻤﺎ ﻭﻗﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺸﻲﺀ
ﺘﺴﻤﻌﻪ.
ﻭﺃﺴﻤﻊ.

ﻭﺍﻟﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﻉ ﻭﻴﻜﺴﺭ ﻜﺎﻟﺴﻤﺎﻉ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻭﺍﺤﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﻊ ﺇﺴﻤﺎﻉ
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ -ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ-
)ﻭﺇﺫﺍ( :ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻨﺼﺏ ﻗﻴل :ﻤﻌﻨﻰ ))ﺼﺭﻓﻨﺎ(( ﻭﻗﻔﻨﺎﻫﻡ ﻟﺫﻟﻙ

ﻗﺴﻤﻲ ﺼﺭﻓﺎﹰ ﻭﻤﺠﺎﺯﺍﹰ.
)ﻓﻠﻤﺎ ﻗﻀﻲ( :ﺃﻱ ﻓﺭﻍ ﻤﻥ ﺘﻼﻭﺘﻪ.
)ﻭﻟﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﻗﻭﻤﻬﻡ ﻤﻨﺫﺭﻴﻥ( :ﺃﻱ ﻤﺘﺨﻭﻓﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﺭﻙ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺤﻕ
ﻭﻨﺼﺏ )ﻤﻨﺫﺭﻴﻥ( ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎل.
)ﻗﺎﻟﻭﺍ ﻴﺎ ﻗﻭﻤﻨﺎ ﺇﻨﺎ ﺴﻤﻌﻨﺎ ﻜﺘﺎﺒﺎﹰ( ﻭﺃﺠﺎﺯ ﺴﻴﺒﻭﻴﻪ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ
ﻓﺘﺢ )ﺃﻥ (ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﻭل L D C B A @ ? > = < ; : M
ﻴﻬﺩﻱ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻊ ﻨﺼﺏ ،ﻷﻨﻪ ﻨﻌﺕ ﻟﻜﺘﺎﺏ ،ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﺼﻭﺒﺎﹰ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺤﺎل ،ﻭﻫﻭ ﻤﺭﻓﻭﻉ ﻷﻨﻪ ﻓﻌل ﻤﺴﺘﻘﺒل.
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?????? ?????? ?? ??????? ????? ??????? ?? ????????? ???? ??? ??????:

 

)ﻴﺎ ﻗﻭﻤﻨﺎ ﺃﺠﻴﺒﻭﺍ ﺩﺍﻋﻲ ﺍﷲ ﻭﺁﻤﻨﻭﺍ ﺒﻪ ﻴﻐﻔﺭ ﻟﻜﻡ( ﺠﻭﺍﺏ ﺍﻷﻤﺭ ،ﻭﻜﺫﺍ

)ﻭﻴﺠﺭﻜﻡ().(٢٥

)ﻤﻥ ﺒﻌﺩ( ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒـ)ﺃﻨﺯل() ،ﻟﻤﺎ( ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒـ)ﻤﺼﺩﻗﺎﹰ() ،ﺒﻴﻥ(

ﻅﺭﻑ ﻤﻨﺼﻭﺏ ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺤﺫﻭﻑ ﺼﻠﺔ ﻤﺎ )ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻕ( ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒـ)ﻴﻬﺩﻱ(
ﻭﻤﺜﻠﻪ )ﺇﻟﻰ ﻁﺭﻴﻕ( ﻤﻌﻁﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭل.
ﻭﺠﻤﻠﺔ) :ﻗﺎﻟﻭﺍ (....ﻻ ﻤﺤل ﻟﻬﺎ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﻴﺎﻨﻲ.
ﻭﺠﻤﻠﺔ) :ﻴﺎ ﻗﻭﻤﻨﺎ (...ﻓﻲ ﻤﺤل ﻨﺼﺏ ﻤﻘﻭل ﺍﻟﻘﻭل.
ﻭﺠﻤﻠﺔ) :ﺇﻨﺎ ﺴﻤﻌﻨﺎ (...ﻻ ﻤﺤل ﻟﻬﺎ ﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﻨﺩﺍﺀ.
ﻭﺠﻤﻠﺔ) :ﺴﻤﻌﻨﺎ (...ﻓﻲ ﻤﺤل ﺭﻓﻊ ﺨﺒﺭ ﺇﻥ.
ل (...ﻓﻲ ﻤﺤل ﻨﺼﺏ ﻨﻌﺕ ﻟـ)ﻜﺘﺎﺒﺎﹰ(.
ﻭﺠﻤﻠﺔ) :ﺃﻨﺯ َ
ﺜﺎﻥﹴ).(٢٦

ﻭﺠﻤﻠﺔ) :ﻴﻬﺩﻱ (...ﻓﻲ ﻤﺤل ﻨﺼﺏ ﺤﺎل ﻤﻥ )ﻜﺘﺎﺒﺎﹰ( ﺍﻭ ﻨﻌﺕ
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ -ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻵﻴﺔ.
A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5M

.(٢٧)L H G F E D C B

ﺃﻱ ﺇﻟﻰ ﺴﺒﻴل ﻤﻁﺭﻭﻕ ﻗﺩ ﻤﺭﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺭﺴل ﻗﺒﻠﻪ ،ﻭﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﺒﺒﺩﻉ
ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻜﻤﺎ ﻗﺎل ﻓﻲ ﺃﻭل ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ .(٢٨)L ] \ [ Z Y X M
ﻓﺎﻗﺘﻀﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻟﻔﻅ )ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻷﻨﻪ ﻓﻌﻴل( ﺒﻤﻌﻨﻰ )ﻤﻔﻌﻭل( ﺃﻱ
ﻤﻁﺭﻭﻕ ،ﻤﺸﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺭﺴل ﻭﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﻗﺒل ،ﻓﺤﻘﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺼﺩﻕ ﺭﺴل
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ﺍﷲ ﻭﺁﻤﻥ ﺒﻬﻡ ،ﺃﻥ ﻴﺅﻤﻥ ﺒﻪ ﻭﻴﺼﺩﻗﻪ ،ﻓﺫﺍﻙ )ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ( ﺃﺩﺨل ﻓﻲ ﺒﺎﺏ

ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ،ﻭﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻴﻥ ﺃﺘﺒﺎﻋﻪ).(٢٩

ﻭﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ )ﺍﻟﺴﺒل -ﻭﺍﻟﻁﺭﻴﻕ( ﻓـ)ﺍﻟﺴﺒﻴل( :ﺃﻏﻠﺏ ﻭﻗﻭﻋﻪ ﻓﻲ

ﺍﻟﺨﺒﺭ ،ﻭﻻ ﻴﻜﺎﺩ )ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ( ﻴﺭﺍﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﺇﻻ ﻤﻘﺘﺭﻨﺎﹰ ﺒﻭﺼﻑ ﺃﻭ ﺇﻀﺎﻓﺔ
ﺘﺨﻠﺼﻪ ﻟﺫﻟﻙ ﻜﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﺠﻥ 9 8 7 6 5 M
GFED CBA@?> =<;:
.(٣٠)LH
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ -ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ.
ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺼﺤﻔﻲ

ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ

L=M

ﺍﻹﻤﺎﻟﺔ

L P OM

ﺒﺎﻹﺩﻏﺎﻡ

ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ
ﺤﻤﺯﺓ-

ﺍﻟﻜﺴﺎﺌﻲ-ﻭﺨﻠﻑ

ﺍﻟﻌﺎﺸﺭ
ﺍﻟﺩﻭﺭﻱ ﻋﻥ ﺃﺒﻲ ﻋﻤﺭﻭ).(٣١

ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ -ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ.
 L ( ' & % $ # " ! Mﺃﻱ ﻭﺍﺫﻜﺭ ﻴﺎ
ﻤﺤﻤﺩ ﺤﻴﻥ ﻭﺠﻬﻨﺎ ﺇﻟﻴﻙ ﻭﺒﻌﺜﻨﺎ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻥ ﻴﺴﺘﻤﻌﻭﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ.
ﻗﺎل ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ :ﻭﺍﻟﻨﻔﺭ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﺓ ،ﻭﺭﻭﻯ ﺍﻨﻬﻡ ﻭﺍﻓﻭﺍ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ
ع ﺒﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﻨﺨﻠﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﻨﺼﺭﻓﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺎﺌﻑ ﻴﻘﺭﺃ ﻓﻲ ﺘﻬﺠﺩﻩ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ) M
*  L -, +ﺃﻱ ﻓﻠﻤﺎ ﺤﻀﺭﻭﺍ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻋﻨﺩ ﺘﻼﻭﺘﻪ ﻗﺎل ﺒﻌﻀﻬﻡ
ﻟﺒﻌﺽ :ﺍﺴﻜﺘﻭﺍ ﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻘﺭﺃﻥ.
ﻗﺎل ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ :ﻫﺫﺍ ﺘﻭﺒﻴﺦ ﻟﻤﺸﺭﻜﻲ ﻗﺭﻴﺵ ،ﺃﻱ ﺇﻥ ﺍﻟﺠﻥ ﺴﻤﻌﻭﺍ
ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻓﺂﻤﻨﻭﺍ ﺒﻪ ﻭﻋﻠﻤﻭﺍ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ،ﻭﺍﻨﺘﻡ ﻤﻌﺭﻀﻭﻥ ﻤﺼﺭﻭﻥ

16

٥٨٢



https://digitalcommons.aaru.edu.jo/midad/vol10/iss1/13

?????? ?????? ?? ??????? ????? ??????? ?? ????????? ???? ??? ??????:

 

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻔﺭ  L3 2 1 0 / . Mﺃﻱ ﻓﻠﻤﺎ ﻓﺭﻍ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺀﺓ
ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺭﺠﻌﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﻗﻭﻤﻬﻡ ﻤﺨﻭﻓﻴﻥ ﻟﻬﻡ ﻤﻥ ﻋﺫﺍﺏ ﺍﷲ ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺅﻤﻨﻭﺍ.
ﻗﺎل ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ :ﻭﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺇﻴﻤﺎﻨﻬﻡ ،ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﺩﻋﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ

ﺇﻟﻰ ﺇﺴﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﺒﻪ ﺇﻻ ﻭﻗﺩ ﺁﻤﻨﻭﺍ.

 L = < ; : 9 8 7 6 5 Mﺃﻱ ﺴﻤﻌﻨﺎ ﻜﺘﺎﺒﺎﹰ
ﺭﺍﺌﻌﺎﹰ ﻤﺠﻴﺩﺍﹰ ﻤﻨﺯﻻﹰ ﻋﻠﻰ ﺭﺴﻭلٍ ﻤﻥ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺴﻰ.
ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ :ﺇﻥ ﺍﻟﺠﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻗﺩ ﺴﻤﻌﺕ ﺒﺄﻤﺭ ﻋﻴﺴﻰ –ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﻟﺴﻼﻡ.-
 L A @ ? > Mﺃﻱ ﻤﺼﺩﻗﺎﹰ ﻟﻤﺎ ﻗﺒﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﺓ C B M
 L G F E Dﺃﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻴﺭﺸﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ،ﻭﺍﻟﻰ ﺩﻴﻥ
ﺍﷲ ﺍﻟﻘﻭﻴﻡ  L N M L K J I Mﺃﻱ ﺃﺠﻴﺒﻭﺍ ﻤﺤﻤﺩﺍﹰ ع ﻓﻴﻤﺎ
ﻴﺩﻋﻭﻜﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ،ﻭﺼﺩﻗﻭﺍ ﺒﺭﺴﺎﻟﺘﻪ.
 L R Q P O Mﺃﻱ ﻴﻤﺤﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻜﻡ ﺍﻟﺫﻨﻭﺏ ﻭﺍﻵﺜﺎﻡ
 L V U T SMﺃﻱ ﻭﻴﺨﻠﺼﻜﻡ ﻭﻴﻨﺠﻜﻡ ﻤﻥ ﻋﺫﺍﺏ ﺸﺩﻴﺩ ﻤﺅﻟﻡ).(٣٢
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ
ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺍﻻﻴﺔ ) (٢-١ﺍﻟﺠﺯﺀ ).(٢٦
0 / . - , + * ) ( ' & % $ # " !M
L 654321
ﻭﻓﻴﻪ ﺴﺘﺔ ﻤﻁﺎﻟﺏ:
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ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل -ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﺯﻭل-
ﻗﺎل ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﻱ ﺍﺨﺒﺭﻨﺎ ﻤﻨﺼﻭﺭ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﻤﻨﺼﻭﺭ ﺍﻟﺴﺎﻤﺎﻨﻲ ﻗﺎل:
ﺃﺨﺒﺭﻨﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻔﺎﻤﻲ ﻗﺎل :ﺃﺨﺒﺭﻨﺎ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺇﺴﺤﺎﻕ ﺍﻟﺜﻘﻔﻲ ﻗﺎل:
ﺃﺨﺒﺭﻨﺎ ﺃﺒﻭ ﺍﻷﺸﻌﺙ ﻗﺎل :ﺃﺨﺒﺭﻨﺎ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺭ ﺒﻥ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻗﺎل :ﺴﻤﻌﺕ ﺃﺒﻲ
ﻴﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﻗﺘﺎﺩﺓ ،ﻋﻥ ﺃﻨﺱ ﻗﺎل :ﻟﻤﺎ ﺭﺠﻌﻨﺎ ﻤﻥ ﻏﺯﻭﺓ ﺍﻟﺤﺩﻴﺒﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺤﻴل

ﺒﻴﻨﻨﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﻨﺴﻜﻨﺎ ﻓﻨﺤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺯﻥ ﻭﺍﻟﻜﺂﺒﺔ ،ﺍﻨﺯل ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل # " ! M
 L & % $ﻓﻘﺎل ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ع :ﻟﻘﺩ ﺃﻨﺯﻟﺕ ﻋﻠﻲ ﺁﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﺤﺏ ﺇﻟﻲ ﻤﻥ
ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻜﻠﻬﺎ.
ﻭﻗﺎل ﻋﻁﺎﺀ  ،ﻋﻥ ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ :ﺇﻥ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺸﻤﺘﻭﺍ ﺒﺎﻟﻨﺒﻲ ع
ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻟﻤﺎ ﻨﺯل ﻗﻭﻟﻪ  .(٣٣)L ed c b a ` _ ^ Mﻭﻗﺎﻟﻭﺍ :ﻜﻴﻑ
ﻨﺘﺒﻊ ﺭﺠﻼﹰ ﻻ ﻴﺩﺭﻱ ﻤﺎ ﻴﻔﻌل ﺒﻪ؟ ﻓﺎﺸﺘﺩ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ع ،ﻓﺄﻨﺯل ﺍﷲ
ﺘﻌﺎﻟﻰ .(٣٤)L / . - , + * ) ( ' & % $ # " ! M
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ -ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻵﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ-
ﻭﻤﻨﺎﺴﺒﺘﻬﺎ ﻟﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺍﻨﻪ ﺘﻘﺩﻡ Î Í Ì Ë Ê É È M
 .(٣٥)L Ð Ïﻭﻫﻭ ﺨﻁﺎﺏ ﻟﻜﻔﺎﺭ ﻗﺭﻴﺵ ﺍﺨﺒﺭ ﺭﺴﻭﻟﻪ ﺒﺎﻟﻔﺘﺢ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ
ﻭﺍﻨﻪ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺤﺼل ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍل ﻭﺁﻤﻥ ﻜل ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﺒﻬﺎ ﻭﺒﺎﺘﺕ ﻤﻜﺔ ﺩﺍﺭ
ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﻭﻟﻤﺎ ﻗﻔل ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ع ﻤﻥ ﺼﻠﺢ ﺍﻟﺤﺩﻴﺒﻴﺔ ،ﺘﻜﻠﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻭﻥ ﻭﻗﺎﻟﻭﺍ:

ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻨﺒﻴﺎﹰ ﻭﺩﻴﻨﻪ ﺤﻕ ﻤﺎ ﺼﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻓﺘﺢ ﻤﻜﺔ ،ﻓﺄﻜﺫﺒﻬﻡ ﺍﷲ

ﺘﻌﺎﻟﻰ .ﻭﺃﻀﺎﻑ ﻋﺯ ﻭﺠل ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺇﻟﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﺇﺸﻌﺎﺭﺍﹰ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﷲ ﻻ ﺒﻜﺜﺭﺓ
ﻋﺩﺩ ﻭﻻ ﻋﺩﺩ ،ﻭﺃﻜﺩ ﺒﺎﻟﻤﺼﺩﺭ ﻭﻭﺼﻔﻪ ﺒﺎﻨﻪ ﻤﺒﻴﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻟﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﺘﻪ ﻤﻥ

ﺍﻟﻨﺼﺭ ﻭﺍﻟﺘﺄﻴﻴﺩ ،ﻭﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻫﻭ ﻓﺘﺢ ﻤﻜﺔ.
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ﻭﻗﺎل ﺍﻟﻜﻠﺒﻲ ﻭﺠﻤﺎﻋﺔ :ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻵﺨﺭ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺒل ﻫﺫﻩ
ﻟﻤﺎ ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ »º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° M
¼ ½ ¾ ¿ .(٣٦)L ÂÁ À
ﺒﻴﻥ ﺃﻨﻪ ﻓﺘﺢ ﻟﻬﻡ ﻤﻜﺔ ﻭﻏﻨﻤﻭﺍ ﻭﺤﺼل ﻟﻬﻡ ﺃﻀﻌﺎﻑ ﻤﺎ ﺍﻨﻔﻘﻭﺍ ،ﻭﻟﻭ
ﺒﺨﻠﻭﺍ ﻟﻀﺎﻉ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺫﻟﻙ ﻓﻼ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺨﻠﻬﻡ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﺍﻴﻀﹰﺎ ﻟﻤﺎ ﻗﺎل
ﺘﻌﺎﻟﻰ v u t s r q p o n m l k M
.(٣٧)Lw
ﺒﻴﻥ ﺒﺭﻫﺎﻨﻪ ﺒﻔﺘﺢ ﻤﻜﺔ ﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﻴﻠﺤﻘﻬﻡ ﻭﻫﻥ ﻭﻻ ﺩﻋﻭﺍ ﺍﻟﻰ ﺼﻠﺢ ﺒل
ﺍﺘﻰ ﺼﻨﺎﺩﻴﺩ ﻗﺭﻴﺵ ﻤﺴﺘﺄﻤﻨﻴﻥ ﻤﺴﺘﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫ ﻩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻯ ﺒﻠﻔﻅ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ

ﻭﺍﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﻡ ﻴﻘﻊ ،ﻻﻥ ﺇﺨﺒﺎﺭﻩ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺒﺫﻟﻙ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﻭﻗﻭﻋﻪ ﻭﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺘﺢ

ﻫﻭ ﻓﺘﺢ ﻤﻜﺔ).(٣٨

ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ -ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ-
L & % $ # " !M
ﺍﻻﺼل) :ﺍﻨﻨﺎ( ﺤﺫﻓﺕ ﺍﻟﻨﻭﻥ ﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻨﻭﻨﺎﺕ .ﻭﺍﻟﻨﻭﻥ ﻭﺍﻷﻷﻑ ﻓﻲ
)ﺇﻨﱠﺎ( ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻊ ﻨﺼﺏ ،ﻭﻓﻲ )ﻓﺘﺤﻨﺎ( ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻊ ﺭﻓﻊ ﻭﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻀﻤﺭ
ﺘﺘﻔﻕ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﺼﻠﺔ.
)ﻓﺘﺤﺎﹰ( ﻤﺼﺩﺭ )ﻤﺒﻴﻨﺎﹰ( ﻨﻌﺘﻪ.
)ﻟﻴﻐﻔﺭ ﻟﻙ ﺍﷲ( ﻻﻡ ﻜﻲ ،ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻻﻥ ﻗﺎل ﻤﺠﺎﻫﺩ )ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﻥ
ﺫﻨﺒﻙ( ﻗﺒل ﺍﻟﻨﺒﻭﺓ )ﻭﻤﺎ ﺘﺄﺨﺭ( ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻨﺒﻭﺓ.
)ﻭﻴﺘﻡ ﻨﻌﻤﺘﻪ ﻋﻠﻴﻙ( ﻋﻁﻑ )ﻭﻴﻬﺩﻴﻙ ﺼﺭﺍﻁﺎﹰ ﻤﺴﺘﻘﻴﻤﺎﹰ( ﻗﻴل ﻁﺭﻴﻕ
ﺍﻟﺠﻨﺔ.
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ﻗﺎل ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻴﺯﻴﺩ :ﺍﻟﺼﺭﺍﻁ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ.
ﻗﺎل ﺍﺒﻭ ﺠﻌﻔﺭ :ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ :ﺍﻟﻰ ﺼﺭﺍﻁ  ،ﺜﻡ ﺤﺫﻓﺕ ﺍﻟﻰ )ﻭﻴﻨﺼﺭﻙ(

ﻋﻁﻑ )ﻨﺼﺭﺍﹰ ﻋﺯﻴﺯﺍﹰ( ﻤﺼﺩﺭ )ﻋﺯﻴﺯﺍﹰ( ﻤﻥ ﻨﻌﺘﻪ).(٣٩
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ -ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻵﻴﺔ-

 -١ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺒﺎﻟﻤﺎﻀﻲ :ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰL & % $ # " ! M :
ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭ ﺒﺎﻟﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﻟﻔﻅ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻭﺍﻥ ﻟﻡ ﻴﻘﻊ ﺒﻌﺩﻩ
ﻻﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻓﺘﺢ ﻤﻜﺔ .ﻭﺍﻵﻴﺔ ﻨﺯﻟﺕ ﺤﻴﻥ ﺭﺠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ

ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺒﻴﺔ ﻗﺒل ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻔﺘﺢ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺩﺓ ﺭﺏ
ﺍﻟﻌﺯﺓ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﺨﺒﺎﺭﻩ ،ﻻﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤﻘﻘﺔ ﻨﺯﻟﺕ
ﺒﻤﻨﺯﻟﺔ ﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ،ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺨﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ
ﻋﻠﻭ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺨﺒﺭ ﻤﺎ ﻻ ﻴﺨﻔﻰ.

 -٢ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ :ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ .L ( ' M
ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﻔﺘﺕ ﻫﺫ ﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ،ﺘﻔﺨﻴﻤﺎﹰ ﻟﺸﺄﻨﻪ

ﻋﺯ ﻭﺠل ،ﻭﻓﻲ ﺇﺴﻨﺎﺩ ﺍﻟﻤﻐﻔﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺒﺎﻻﺴﻡ ﺍﻷﻋﻅﻡ ﺒﻌﺩ ﺇﺴﻨﺎﺩ ﺍﻟﻔﺘﺢ
ﺇﻟﻴﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺒﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻅﻤﺔ ﺇﻴﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻐﻔﺭﺓ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻭﻻﻫﺎ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﺒﺫﺍﺘﻪ،
ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻭﻻﻩ ﺠل ﺸﺄﻨﻪ ﺒﺎﻟﻭﺴﺎﺌﻁ.
 -٣ﺍﻹﺴﻨﺎﺩ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﻱ :ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ .L : 9 M
ﺤﻴﺙ ﺍﺴﻨﺩ ﺍﻟﻌﺯ ﻭﺍﻟﻤﻨﻌﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻨﺼﺭ ،ﺃﻱ ﻗﻭﻴﺎﹰ ﻤﻨﻴﻌﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻭﺼﻑ
ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺒﻭﺼﻑ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻤﺠﺎﺯﺍﹰ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻐﺔ .ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺼل

ﻟﻠﻤﻨﺼﻭﺭ ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻠﻨﺼﺭ).(٤٠
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ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ -ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ-
ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺼﺤﻔﻲ

ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ

ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ

L ( 'M

ﺒﺎﻻﺩﻏﺎﻡ )ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ(

ﺤﻤﺯﺓ.

L , +M

ﺒﺎﻻﺩﻏﺎﻡ )ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ(

ﺤﻤﺯﺓ

L 4M

 -١ﺴﺭﺍﻁﺎﹰ

ﻗﻨﺒل -ﺭﻭﻴﺱ

 -٢ﺒﺎﺸﻤﺎﻡ

ﺍﻟﺼﺎﺩ ﺨﻠﻑ ﻋﻥ ﺤﻤﺯﺓ).(٤١

ﺯﺍﻴﺎﹰ
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ -ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻲ-
 L & % $ # " ! Mﺃﻱ ﻓﺘﺤﻨﺎ ﻟﻙ ﻴﺎ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻜﺔ ﻓﺘﺤﺎﹰ ﺒﻴﻨﺎﹰ
ﻅﺎﻫﺭﺍﹰ ،ﻭﺤﻜﻤﻨﺎ ﻟﻙ ﺒﺎﻟﻔﺘﺢ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﺩﺍﺌﻙ ،ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﻔﺘﺢ ﻓﺘﺢ ﻤﻜﺔ،
ﻭﻋﺩﻩ ﺍﷲ ﺒﻪ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ،ﻭﺫﻜﺭﻩ ﺒﻠﻔﻅ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻟﺘﺤﻘﻘﻪ ،ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺒﺸﺎﺭﺓ
ﻋﻅﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻟﺭﺴﻭﻟﻪ ﻭﻟﻠﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻗﺎل ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ :ﻫﻭ ﻓﺘﺢ ﻤﻜﺔ،
ﻭﻗﺩ ﻨﺯﻟﺕ ﻤﺭﺠﻊ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ع ﻋﻥ ﻤﻜﺔ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺒﻴﺔ ،ﻭﻫﻭ ﻭﻋﺩ ﻟﻪ

ﺒﺎﻟﻔﺘﺢ ،ﻭﺠﻲﺀ ﺒﻪ ﺒﻠﻔﻅ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺩﺓ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺯﺓ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻓﻲ ﺇﺨﺒﺎﺭﻩ،
ﻷﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﺒﻤﻨﺯﻟﺔ ﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ،ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺨﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﺔ
ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻭ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻤﺎ ﻻ ﻴﺨﻔﻰ.
 L / . - , + * ) ( ' Mﺃﻱ ﻟﻴﻐﻔﺭ ﻟﻙ ﺭﺒﻙ ﻴﺎ
ﻤﺤﻤﺩ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎ ﻓﺭﻁ ﻤﻨﻙ ﻤﻥ ﺘﺭﻙ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﻤﺴﻌﻭﺩ :ﻭﺘﺴﻤﻴﺘﻪ ﺫﻨﺒﺎﹰ
ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺼﺒﻪ ﺍﻟﺠﻠﻴل ،ﻭﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭ :ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ ع ﺍﻟﺘﻲ ﻻ
ﻴﺸﺎﺭﻜﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻏﻴﺭﻩ ،ﻭﻓﻴﻪ ﺘﺸﺭﻴﻑ ﻋﻅﻴﻡ ﻟﺭﺴﻭل ﺍﷲ ع ﺇﺫ ﻫﻭ ﺍﻜﻤل ﺍﻟﺒﺸﺭ

ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ ،ﻭﺴﻴﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﺍﻵﺨﺭﺓ ،ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻤﻭﺭﻩ ﻋﻠﻰ

ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻴﺴﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﻨﻠﻬﺎ ﺒﺸﺭ ﺴﻭﺍﻩ ،ﻻ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻟﻴﻥ ﻭﻻ ﻤﻥ
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ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ،ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺃﻁﻭﻉ ﺨﻠﻕ ﺍﷲ ﺒﺸﱠﺭﻩ ﺍﷲ ﺒﺎﻟﻔﺘﺢ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ،ﻭﻏﻔﺭ ﻟﻪ ﻤﺎ
ﺘﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺫﻨﺒﻪ ﻭﻤﺎ ﺘﺄﺨﺭ.
 L2 1 0 Mﺃﻱ ﻭﻴﻜﻤل ﻨﻌﻤﺘﻪ ﻋﻠﻴﻙ ﺒﺈﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺭﻓﻊ
ﻤﻨﺎﺭﻩ.
 L 5 4 3 Mﺃﻱ ﻭﻴﺭﺸﺩﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ
ﺠﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﻌﻴﻡ ،ﺒﻤﺎ ﺸﺭﻋﻪ ﺍﷲ ﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ.
 L ; : 9 8 7 Mﺃﻱ ﻭﻴﻨﺼﺭﻙ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﺩﺍﺌﻙ ﻨﺼﺭﺍﹰ
ﻗﻭﻴﹰﺎ ﻤﻨﻴﻌﺎﹰ ،ﻓﻴﻪ ﻋﺯﺓ ﻭﻏﻠﺒﺔ ﻴﺠﻤﻊ ﻟﻙ ﺒﻴﻥ ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﺍﻵﺨﺭﺓ).(٤٢
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺨﺎﻣﺲ
ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺍﻵﻴﺔ ) (٢٠ﺍﻟﺠﺯﺀ ).(٢٦
§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡  ~ } |M
¨©L°¯ ®¬«ª
ﻭﻓﻴﻪ ﺨﻤﺴﺔ ﻤﻁﺎﻟﺏ
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل-ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﺯﻭل-
ﺴﺎﺭ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ع ﺒﻤﻥ ﻤﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺒﻨﻲ ﻗﺭﻴﻀﺎ ﻓﺤﺎﺼﺭﻫﻡ ﺤﺘﻰ

ﻨﺯﻟﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﺴﻌﺩ ﺒﻥ ﻤﻌﺎﺫ –ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ -ﺜﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﻏﺯﻭﺓ ﺍﻟﺤﺩﻴﺒﻴﺔ
ﻭﺃﻫلﱠ ﺍﻟﻨﺒﻲ ع ﻤﻥ ﺫﻱ ﺍﻟﺤﻠﻴﻔﺔ ﺒﻌﻤﺭﺓ ﻭﻤﻥ ﻤﻌﻪ ﻴﻭﻤﺌﺫ ﺒﻀﻊ ﻋﺸﺭﺓ ﻭﻤﺎﺌﺔ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻘﺎل ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ع ﺇﻨﺎ ﻟﻡ ﻨﺄﺕ ﻟﻘﺘﺎل ﺃﺤﺩ ﻭﻟﻜﻥ ﺠﺌﻨﺎ ﻟﻨﻁﻭﻑ

ﺒﺎﻟﺒﻴﺕ ﻓﻤﻥ ﺼﺩﻨﺎ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﺘﻠﻨﺎﻩ ﻭﺭﺌﻴﺴﻬﻡ ﻴﻭﻤﺌﺫ ﺃﺒﻭ ﺴﻔﻴﺎﻥ ﺒﻥ ﺤﺭﺏ .ﻓﻨﺤﺭ

ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ع ﻫﺩﻴﻪ ﻭﺤﻠﻕ ﺭﺃﺴﻪ ﺜﻡ ﺍﻨﺼﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺨﻠﻭ ﺒﻴﻨﻪ

ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻋﺎﻤﺎﹰ ﻗﺎﺒﻼﹰ ﻓﻴﻁﻭﻑ ﺒﻪ ﺜﻼﺙ ﻟﻴﺎل .ﻭﻨﺯل ﺒﺨﻴﺒﺭ ﻭﺍﻨﺯل ﺍﷲ ﻋﺯ
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ﻭﺠل ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰL ¤ £ ¢ ¡  ~ } | M :
ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ ﺍﻵﻴﺔ).(٤٣
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ -ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻵﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ-
ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻤﺎ ﻤﺭ ﻤﻥ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻨﺒﻲ ع ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻭﻏﻴﺭﻩ
ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﻜﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ e d c b a ` _ M
 .(٤٤)Lﺘﻘﺘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻨﻘل ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻓﺎﻀل ﺍﻥ ﻫﺫﺍ ﺠﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﻨﻬﺞ
ﺍﻟﺘﻐﻠﺏ ﻭﺍﻥ ﺍﺤﺘﻤل ﺘﻠﻭﻴﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻓﻴﻪ).(٤٥
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ -ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ-
)ﺍﻟﻔﺎﺀ( ﻋﺎﻁﻔﺔ )ﻟﻜﻡ( ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒـ)ﻋﺠل() ،ﻋﻨﻜﻡ( ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒـ)ﻜﻑ(،

)ﺍﻟﻭﺍﻭ( ﻋﺎﻁﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻌﻴﻥ )ﺍﻟﻼﻡ( ﻟﻠﺘﻌﻠﻴل )ﺘﻜﻭﻥ( ﻤﻀﺎﺭﻉ ﻨﺎﻗﺹ

ﻤﻨﺼﻭﺏ ﺒﺄﻥ ﻤﻀﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻼﻡ ،ﻭﺍﺴﻤﻪ ﻀﻤﻴﺭ ﻴﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻐﺎﻨﻡ
)ﻟﻠﻤﺅﻤﻨﻴﻥ( ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﻌﺕ )ﺍﻴﺔ(.
ﻭﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﺅﻭل )ﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ( ﻓﻲ ﻤﺤل ﺠﺭ ﺒﺎﻟﻼﻡ ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒـ)ﻜﻑ(،
ﻭﺍﻟﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺠﺭﻭﺭ ﻤﻌﻁﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻠﻴل ﻤﻘﺩﺭ ﺃﻱ ﺃﻜﻑ ﺍﻴﺩﻱ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻨﻜﻡ
ﻟﺘﺸﻜﺭﻭﻩ ﻭﻟﺘﻜﻭﻥ ﺁﻴﺔ...
ﻭﺠﻤﻠﺔ) :ﻋﺩﻜﻡ ﺍﷲ (....ﻻ ﻤﺤل ﻟﻬﺎ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ.
ﻭﺠﻤﻠﺔ )ﺘﺄﺨﺫﻭﻨﻬﺎ (.....ﻓﻲ ﻤﺤل ﻨﺼﺏ ﻨﻌﺕ ﻟﻤﻐﺎﻨﻡ )ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ(.
ﻭﺠﻤﻠﺔ) :ﻋﺠل (.......ﻻ ﻤﺤل ﻟﻬﺎ ﻤﻌﻁﻭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻠﺔ )ﻭﻋﺩﻜﻡ(.
ﻭﺠﻤﻠﺔ) :ﻜﻑ (........ﻻ ﻤﺤل ﻟﻬﺎ ﻤﻌﻁﻭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻋﺠل(.
ﻭﺠﻤﻠﺔ) :ﺘﻜﻭﻥ (.......ﻻ ﻤﺤل ﻟﻬﺎ ﺼﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼﻭل ﺍﻟﺤﺭﻓﻲ )ﺃﻥ(
ﺍﻟﻤﻀﻤﺭ.
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ﻭﺠﻤﻠﺔ) :ﻴﻬﺩﻴﻜﻡ (.....ﻻ ﻤﺤل ﻟﻬﺎ ﻤﻌﻁﻭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﺘﻜﻭﻥ).(٤٦
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ -ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ-
ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺼﺤﻔﻲ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ

ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ
ﺭﻭﻴﺱ -ﻴﻌﻘﻭﺏ -ﻭﺭﺵ-ﺍﻻﻋﻤﺵ-ﺍﺒﻭ

L £ ¢M

ﺒﺎﻻﺩﻏﺎﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ

L §M

ﺒﺎﻻﻤﺎﻟﺔ

ﺍﻟﺩﻭﺭﻱ ﻋﻥ ﺇﺒﻲ ﻋﻤﺭﻭ

L ±M

ﺒﺎﻻﻤﺎﻟﺔ

ﺤﻤﺯﺓ -ﺍﻟﻜﺴﺎﺌﻲ -ﺍﺒﻭ ﻋﻤﺭﻭ -ﻭﺭﺵ

L ³M

ﺒﺘﺭﻗﻴﻕ ﺍﻟﺭﺍﺀ

ﻭﺭﺵ).(٤٧

ﺩﺤﻴﺔ -ﻴﻭﻨﺱ ﺍﻻﻨﻁﺎﻜﻲ-ﺍﺒﻭ ﺠﻌﻔﺭ.

ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ -ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ-
 L ¡  ~ } | Mﺃﻱ ﻭﻋﺩﻜﻡ ﺍﷲ ﻤﻌﺸﺭ
ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ –ﻋﻠﻰ ﺠﻬﺎﺩﻜﻡ ﻭﺼﺒﺭﻜﻡ -ﺍﻟﻔﺘﻭﺤﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ،ﻭﺍﻟﻐﻨﺎﺌﻡ ﺍﻟﻭﻓﻴﺭﺓ
ﺘﺄﺨﺫﻭﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻋﺩﺍﺌﻜﻡ.
ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ :ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻐﺎﻨﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ .ﻗﺎل ﻓﻲ
ﺍﻟﺒﺤﺭ :ﻭﻟﻘﺩ ﺍﺘﺴﻊ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻹﺴﻼﻡ ،ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﻓﺘﻭﺤﺎﹰ ﻻ ﺘﺤﺼﻰ،
ﻭﻏﻨﻤﻭﺍ ﻤﻐﺎﻨﻡ ﻻ ﺘﻌﺩ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺸﺭﻕ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﻏﺭﺒﻬﺎ ،ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺩ
ﻭﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ –ﺘﺼﺩﻴﻘ ﹰﺎ ﻟﻭﻋﺩﻩ ﺘﻌﺎﻟﻰ -ﻭﻗﺩ ﺭﺃﻴﻨﺎ ﺃﺤﺩ ﻤﻠﻭﻙ ﻏﺎﻨﺎ ﻤﻥ ﺒﻼﺩ

ﺍﻟﺘﻜﺭﻭﺭ ،ﻭﻗﺩ ﻓﺘﺢ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺨﻤﺱ ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ ﻤﻤﻠﻜﺔ ﻤﻥ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ،

ﻭﺍﺴﻤﻠﻭﺍ ﻤﻌﻪ ﻭﻗﺩﻡ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺒﺒﻌﺽ ﻤﻠﻭﻜﻬﻡ ﻴﺤﺞ ﻤﻌﻬﻡ L ¤ £ ¢ M
ﺃﻱ ﻓﻌﺠل ﻟﻜﻡ ﻏﻨﺎﺌﻡ ﺨﻴﺒﺭ ﺒﺩﻭﻥ ﺠﻬﺩ ﻭﻗﺘﺎل  L ¨ § ¦ ¥ Mﺃﻱ
ﻭﻤﻨﻊ ﺃﻴﺩﻱ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻥ ﺘﻤﺘﺩ ﻋﻠﻴﻜﻡ ﺒﺴﻭﺀ  .ﻗﺎل ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﻭﻥ :ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺃﻴﺩﻱ ﺃﻫل
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ﺨﻴﺒﺭ ﻭﺤﻠﻔﺎﺌﻬﻡ ﻤﻥ ﺒﻨﻲ ﺃﺴﺩ ﻭﻏﻁﻔﺎﻥ ،ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺅﻭﺍ ﻟﻨﺼﺭﺘﻬﻡ ﻓﻘﺫﻑ ﺍﷲ ﻓﻲ
ﻗﻠﻭﺒﻬﻡ ﺍﻟﺭﻋﺏ.
 L « ª © Mﺃﻱ ﻭﻟﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻐﻨﺎﺌﻡ ،ﻭﻓﺘﺢ ﻤﻜﺔ ﻭﺩﺨﻭل
ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺍﻟﺤﺭﺍﻡ ﻋﻼﻤﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺘﻌﺭﻓﻭﻥ ﺒﻬﺎ ﺼﺩﻕ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺨﺒﺭﻜﻡ ﺒﻪ
ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ.
 L ¯ ® ¬ Mﺃﻱ ﻭﻴﻬﺩﻴﻜﻡ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ
ﺍﻟﻘﻭﻴﻡ ،ﺍﻟﻤﻭﺼل ﺍﻟﻰ ﺠﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﻌﻴﻡ ﺒﺠﻬﺎﺩﻜﻡ ﻭﺇﺨﻼﺼﻜﻡ.
ﻗﺎل ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﻔﺨﺭ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ :ﻭﺍﻵﻴﺔ ﻟﻺﺸﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﻤﺎ ﺃﻋﻁﺎﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺘﺢ
ﻭﺍﻟﻐﻨﺎﺌﻡ ،ﻟﻴﺱ ﻫﻭ ﻜل ﺍﻟﺜﻭﺍﺏ ،ﺒل ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺃﻤﺎﻤﻬﻡ ،ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﺸﻲﺀ ﻋﺎﺠل
ﻋﺠﻠﻪ ﻟﻬﻡ ﻟﻴﺘﻨﻔﻌﻭﺍ ﺒﻪ ﻭﻟﺘﻜﻭﻥ ﺁﻴﺔ ﻟﻤﻥ ﺒﻌﺩﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ،ﺘﺩل ﻋﻠﻰ

ﺼﺩﻕ ﻭﻋﺩ ﺍﷲ ﻓﻲ ﻭﺼﻭل ﻤﺎ ﻭﻋﺩﻫﻡ ﺒﻪ ﻜﻤﺎ ﻭﺼل ﺇﻟﻴﻜﻡ).(٤٨
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎدس
ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺍﻵﻴﺔ ) (٢٢ﺍﻟﺠﺯﺀ )(٢٩

L Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »M
ﻭﻓﻴﻪ ﺴﺘﺔ ﻤﻁﺎﻟﺏ:
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻻﻭل -ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﺯﻭل-
ﻗﺎل ﻗﺘﺎﺩﺓ :ﻨﺯﻟﺕ ﻤﺨﺒﺭﺓ ﻋﻥ ﺤﺎل ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻴﻤﺸﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﻫﻬﻡ ﻭﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻭﻥ ﻴﻤﺸﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﺎﻤﺔ :ﻭﻗﻴل ﻟﻠﻨﺒﻲ ع ،ﻜﻴﻑ

ﻴﻤﺸﻲ ﺍﻟﻜﺎﻓﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻬﻪ ﻓﻘﺎل :ﺇﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻤﺸﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﺠﻠﻴﻪ ﻗﺎﺩﺭ
ﺃﻥ ﻴﻤﺸﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻬﻪ).(٤٩

ﻭﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ –ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ :-ﻨﺯﻟﺕ ﻓﻲ ﺃﺒﻲ ﺠﻬل

ﻭﺍﻟﺭﺴﻭل ع ).(٥٠
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ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ-ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻵﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ-
ﺍﻥ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻵﻴﺔ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » M
LÇ Æ

)(٥١

ﺒﺎﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺒﻠﻬﺎ ¢ ¡  ~ } | { z y M
)(٥٢

L ª © ¨ § ¦ ¥ ¤£

ﺃﻱ ﺍﻥ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻴﻘﻭل ﻟﻜﻔﺎﺭ ﻗﺭﻴﺵ

ﺍﻨﻅﺭﻭﺍ ﺍﻟﻰ ﻤﺼﺎﺌﺏ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺯل ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﺼﺏ،
ﻭﺍﻟﺨﺴﻑ ،ﻭﺃﺼﺎﺒﻬﻡ ﺍﻟﺘﺩﻤﻴﺭ ﻓﻬﻭ ﻴﻌﻭﺩ ﻟﻴﺴﺄﻟﻬﻡ :ﻤﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺼﺭﻫﻡ
ﻭﻴﺤﻤﻴﻬﻡ ،ﻏﻴﺭ ﺍﷲ؟  L © ¨ § ¦ ¥ Mﻏﺭﻭﺭ ﻴﻬﻲﺀ ﻟﻬﻡ ﺍﻨﻬﻡ ﻓﻲ
ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﺜﻡ ﻴﺫﻜﺭﻫﻡ ﺒﺎﻟﺭﺯﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺒﻪ ،ﻭﻴﻨﺴﻭﻥ ﻤﺼﺩﺭﻩ،
ﺜﻡ ﻻ ﻴﺨﺸﻭﻥ ﺫﻫﺎﺒﻪ ﺜﻡ ﻴﻠﺠﺅﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺒﺠﺢ ﻭﺍﻹﻋﺭﺍﺽ ¯ ® ¬ « M
 .(٥٣)L º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³² ± °ﻓﻤﻥ ﻴﺯﺭﻕ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﺍﻥ ﺃﻤﺴﻙ
ﺍﻟﻤﺎﺀ ،ﺍﻭ ﺃﻤﺴﻙ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ،ﻭﻟﻜﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﺘﺩﺒﺭﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺒل ﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻋﺭﺍﺽ ﺩﺍﺌﻡ
ﻋﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻥ ﺍﷲ ﻫﻭ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ .ﻭﻤﻊ ﻜل ﻫﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻜﻔﺎﺭ ﻗﺭﻴﺵ ﻴﺘﻬﻤﻭﻥ
ﺍﻟﻨﺒﻲ ع ﻭﻤﻥ ﻤﻌﻪ ﺒﺎﻟﻀﻼل ،ﻭﻴﺯﻋﻤﻭﻥ ﺍﻨﻬﻡ ﺃﻫﺩﻯ ﺴﺒﻴﻼ .ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ
ﻴﺼﻭﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺤﺎﻟﻬﻡ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻘﻭﻟﻭﻥ ﻨﺤﻥ ﻨﺴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺩﻯ ﻭﻴﺘﻬﻤﻭﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ع
ﻭﺍﺼﺤﺎﺒﻪ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻼل .ﻴﺼﻭﺭ ﺤﺎﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺸﻬﺩ ﺤﻲ ﻴﺠﺴﻡ ﺤﻘﻴﻘﺔ
ﺍﻟﺤﺎلL Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » M :
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺸﻲ ﻤﻜﺒﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻬﻪ ﺍﻤﺎ ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺸﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻬﻪ
ﻓﻌﻼﹰ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺭﺠﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻘﺎﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﺨﻠﻘﻪ ﺍﷲ ،ﻭﺍﻤﺎ ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺜﺭ
ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﻪ ﻓﻴﻨﻜﺏ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻬﻪ ،ﺜﻡ ﻴﻨﻬﺽ ﻟﻴﻌﺜﺭ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ .ﻭﻫﻲ ﺼﻭﺭﺓ

ﺘﺒﻴﻥ ﺤﺎل ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺸﻘﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﺜﺭ ﻭﻻ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻰ ﻫﺩﻯ ﻭﻻ
ﺨﻴﺭ ﻭﻻ ﻭﺼﻭل.
* ﻭﺍﻵﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻭﻫﻭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﷲ ﻟﻬﻡ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﻭﺍﻟﺭﺯﻕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻭﺍﻟﻨﺼﺭ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻬﺩﻯ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻀﻼل .ﻴﺫﻜﺭﻫﻡ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺒﻤﺎ
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ﻭﻫﺒﻬﻡ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻬﺩﻯ ،ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻻﺩﺭﺍﻙ ،ﻭﻟﻜﻨﻬﻡ ﻟﻡ ﻴﻨﺘﻔﻌﻭﺍ ﺒﻬﺎ ﻭﻟﻡ
ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺎﻜﺭﻴﻥ .ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ Ï Î Í Ì Ë Ê É È M
 L Õ Ô Ó Ò ÑÐﻤﻥ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺁﻴﺔ ).(٥٤)(٢٣
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ -ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻵﻴﺔ-
ﻗﺎل ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﻱ )ﺃﻜﺏ( ﻤﻁﺎﻭﻉ ﻜﺒﻪ ،ﻴﻘﺎل ﻜﺒﺒﺘﻪ ،ﻓﺄﻜﺏ .ﻭﻨﻅﻴﺭﻩ
ﻗﺸﻌﺕ ﺍﻟﺭﻴﺢ ﺍﻟﺴﺤﺎﺏ ﻓﺄﻗﺸﻊ ،ﻗﺎل ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ :ﻟﻴﺱ ﺍﻷﻤﺭ ﻜﺫﻟﻙ،
ﻭﺠﺎﺀ ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻓﻌل ﻤﻁﺎﻭﻋﺎﹰ ،ﺒل ﻗﻭﻟﻙ ﺃَﻜﺏ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺏ
ﻭﺼﺎﺭ ﺫﺍ ﻜﺏ ،ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺃﻗﺸﻊ ﺍﻟﺴﺤﺎﺏ ﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺸﻊ ،ﻭﺃﻨﻔﺽ ،ﺃﻱ ﺩﺨل

ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺽ ﻭﻫﻭ ﻨﻔﺽ ﺍﻟﻭﻋﺎﺀ ،ﻓﺼﺎﺭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ .ﻭﺃﻻﻡ ﺩﺨل ﻓﻲ

ﺍﻟﻠﻭﻡ ،ﻭﺃﻤﺎ ﻤﻁﺎﻭﻉ ﻜﺏ ﻭﻗﺸﻊ ﻓﻬﻭ ﺍﻨﻜﺏ ﻭﺍﻨﻘﺸﻊ).(٥٥
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ-ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ-

)ﺍﻟﻬﻤﺯﺓ( ﻟﻼﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭﻱ )ﺍﻟﻔﺎﺀ( ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ )ﻤﻥ( ﺍﺴﻡ ﻤﻭﺼﻭل
ﻓﻲ ﻤﺤل ﺭﻓﻊ ﻤﺒﺘﺩﺃ .ﺨﺒﺭﻩ )ﺃﻫﺩﻯ() ،ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻬﻪ( ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒـ)ﻤﻜﺒﺎﹰ() ،ﺃﻡ(
ﺤﺭﻑ ﻋﻁﻑ ﻤﻌﺎﺩل ﻟﻠﻬﻤﺯﺓ )ﻤﻥ( ﻤﻭﺼﻭل ﻓﻲ ﻤﺤل ﺭﻓﻊ ﻤﻌﻁﻭﻑ ﻋﻠﻰ

ﺍﻟﻤﻭﺼﻭل ﺍﻷﻭل )ﻋﻠﻰ ﺼﺭﺍﻁ( ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒـ)ﻴﻤﺸﻲ(.
ﻭﺠﻤﻠﺔ) :ﻴﻤﺸﻲ (....ﻻ ﻤﺤل ﻟﻬﺎ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ.

ﻭﺠﻤﻠﺔ) :ﻴﻤﺸﻲ )ﺍﻻﻭﻟﻰ( (...ﻻ ﻤﺤل ﻟﻬﺎ ﺼﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼﻭل )ﻤﻥ(.
ﻭﺠﻤﻠﺔ) :ﻴﻤﺸﻲ )ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ( (...ﻻ ﻤﺤل ﻟﻬﺎ ﺼﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼﻭل )ﻤﻥ(

)ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ().(٥٦

ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ -ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻵﻴﺔ-
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ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ :ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰÀ ¿ ¾ ½ ¼ » M :
.L Ç Æ Å Ä Ã Â Á
ﻤﺜل ﻀﺭﺏ ﻟﻠﻤﺸﺭﻙ ﻭﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ،ﺘﻭﻀﻴﺤﺎﹰ ﻟﺤﺎﻟﻬﻤﺎ ﻭﺘﺤﻘﻴﻘ ﹰﺎ ﻟﺸﺄﻥ
ﻤﺫﻫﺒﻬﻤﺎ ،ﻓﺎﻟﻤﺸﺭﻙ ﺃﻋﻤﻰ ﻻ ﻴﻬﺘﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ،ﻴﻤﺸﻲ ﻤﺘﻌﺴﻔﺎﹰ ،ﻓﻼ ﻴﺯﺍل
ﻴﺘﻌﺜﺭ ﻭﻴﻨﻜﺏ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻬﻪ ،ﻭﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺼﺭ ،ﻴﻤﺸﻲ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻕ

ﻭﺍﻀﺢ ﻤﺴﺘﻘﻴﻡ ،ﺴﺎﻟﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺜﻭﺭ ﻭﺍﻻﻨﻜﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻬﻪ).(٥٧
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ -ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ-

Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »M
 .(٥٨)Lﺃﻱ :ﻫل ﻤﻥ ﻴﻤﺸﻲ ﻤﻨﻜﺒﺎﹰ ﺭﺃﺴﻪ ،ﻻ ﻴﺭﻯ ﻁﺭﻴﻘﻪ ﻓﻬﻭ ﻴﺨﺒﻁ ﻋﺸﻭﺍﺀ،
ﻤﺜل ﺍﻷﻋﻤﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌﺜﺭ ﻜل ﺴﺎﻋﺔ ﻓﻴﺨﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻬﻪ ،ﻫل ﻫﺫﺍ ﺃﻫﺩﻯ ﺃﻡ ﻤﻥ

ﻴﻤﺸﻲ ﻤﻨﺘﺼﺏ ﺍﻟﻘﺎﻤﺔ ،ﻴﺭﻯ ﻁﺭﻴﻘﻪ ﻭﻻ ﻴﺘﻌﺜﺭ ﻓﻲ ﺨﻁﻭﺍﺘﻪ ،ﻷﻨﻪ ﻴﺴﻴﺭ ﻋﻠﻰ
ﻁﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻀﺢ؟
ﻗﺎل ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﻭﻥ :ﻫﺫﺍ ﻤﺜل ﻀﺭﺒﻪ ﺍﷲ ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ ﻭﺍﻟﻜﺎﻓﺭ .ﻓﺎﻟﻜﺎﻓﺭ

ﻜﺎﻻﻋﻤﻰ ﺍﻟﻤﺎﺸﻲ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﻫﺩﻯ ﻭﺒﺼﻴﺭﺓ ،ﻭﻻ ﻴﻬﺘﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ
ﻓﻴﺘﻌﺴﻑ ﻭﻻ ﻴﺯﺍل ﻴﻨﻜﺏ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻬﻪ ،ﻭﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻜﺎﻟﺭﺠل ﺍﻟﺴﻭﻱ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ
ﺍﻟﺒﺼﺭ ،ﻭﺍﻟﻤﺎﺸﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻡ ﻓﻬﻭ ﺁﻤﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺨﺒﻁ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺜﺭ،

ﻫﺫﺍ ﻤﺜﻠﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ،ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺎﻟﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭﺓ ،ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻴﺤﺸﺭ
ﻴﻤﺸﻲ ﺴﻭﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺼﺭﺍﻁ ﻤﺴﺘﻘﻴﻡ ،ﻭﺍﻟﻜﺎﻓﺭ ﻴﺤﺸﺭ ﻴﻤﺸﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻬﻪ ﺇﻟﻰ
ﺩﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺠﺤﻴﻡ  .ﻗﺎل ﻗﺘﺎﺩﺓ :ﺍﻟﻜﺎﻓﺭ ﺃﻜﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﺼﻲ ﺍﷲ ﻓﺤﺸﺭﻩ ﺍﷲ ﻴﻭﻡ
ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻬﻪ ،ﻭﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﻓﺤﺸﺭﻩ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ

ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺴﻭﻱ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ.


28

٥٩٤



https://digitalcommons.aaru.edu.jo/midad/vol10/iss1/13

?????? ?????? ?? ??????? ????? ??????? ?? ????????? ???? ??? ??????:

 

ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ –ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ -ﻫﻭ ﻤﺜل ﻟﻤﻥ ﺴﻠﻙ ﻁﺭﻴﻕ
ﺍﻟﻀﻼﻟﺔ ﻭﻟﻤﻥ ﺴﻠﻙ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻬﺩﻯ ﺜﻡ ﺫﻜﺭﻫﻡ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺒﻨﻌﻤﻪ ﺍﻟﺠﻠﻴﻠﺔ ،ﻟﻴﻌﺭﻓﻭﺍ
ﻗﺒﺢ ﻤﺎ ﻫﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻔﺭ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻙ).(٥٩
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻊ
ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺠﻥ ﺍﻵﻴﺔ ) (١٧-١٦ﺍﻟﺠﺯﺀ ).(٢٩
@ ? > =< ; : 9 8 7 6 5 4 3 M
.L F E D C B A
ﻭﻓﻴﻪ ﺴﺒﻌﺔ ﻤﻁﺎﻟﺏ:
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻻﻭل –ﺍﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﺯﻭل-
ﻭﺃﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﻤﻘﺎﺘل ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ 8 7 6 5 4 3 M
.L : 9
ﻗﺎل  :ﻨﺯﻟﺕ ﻓﻲ ﻜﻔﺎﺭ ﻗﺭﻴﺵ ﺤﻴﻥ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﻁﺭ ﺴﺒﻊ ﺴﻨﻴﻥ).(٦٠
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ -ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻵﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ-
ﺃﺭﺍﺩ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺍﻥ ﻴﻘﻭل ﻟﻼﻨﺱ ﻭﺍﻟﺠﻥ –ﻭﻗﻴل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻟﻠﺠﻥ ﻭﻗﻴل

ﻟﻺﻨﺱ ﻭﺍﻷﺼﺢ ﺃﻨﻪ ﻟﻺﻨﺱ ﻭﺍﻟﺠﻥ -ﺍﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻘﻴﻡ ﻤﻨﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ
ﻭﻫﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻻﺴﻼﻡ ﻷﺴﻘﻴﻨﺎﻩ ﻤﺎ ﺀ ﻤﻭﻓﻭﺭﺍﹰ ﻨﻐﺩﻗﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺭﺯﻕ
ﻭﺍﻟﺭﺨﺎﺀ ،ﻭﻗﺩ ﺠﻌل ﺍﷲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺯﻕ ﻭﺍﻟﺭﺨﺎﺀ ﻫﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﻟﻼﺨﺘﻴﺎﺭ ﻫل
ﻴﺸﻜﺭﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺼﻠﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﺴﺘﻘﺎﻤﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﻡ
ﻴﻜﻔﺭﻭﻥ؟ ﺤﻴﺙ ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ  L =< ; Mﻷﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﻴﺵ ﻓﻲ
ﺠﻭﻑ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ ﻭﻟﻜﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻴﺸﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﻅﻑ ﺤﺘﻰ ﺍﺴﺘﻘﺎﻤﻭﺍ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ،ﻓﻔﺘﺤﺕ ﻟﻬﻡ ﺍﻻﺭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻐﺩﻗﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺀ ،ﻭﺘﺘﺩﻓﻕ ﻓﻴﻬﺎ

ﺍﻻﺭﺯﺍﻕ ،ﺜﻡ ﺠﺎﺩﻭﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻓﺎﺴﺘﻠﺒﺕ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻟﺨﻴﺭﺍﺕ ﺍﺴﺘﻼﺒﺎﹰ .ﻭﻤﺎ
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ﻴﺯﺍﻟﻭﻥ ﻓﻲ ﻨﻜﺩ ﻭﺸﻅﻑ ﺤﺘﻰ ﻴﻔﻴﺌﻭﺍ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ،ﻓﻴﺘﺤﻘﻕ ﻓﻴﻬﻡ ﻭﻋﺩ

ﺍﷲ).(٦١

ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ -ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻔﺎﻅ ﺍﻵﻴﺔ-
)ﻏﺩﻗﺎﹰ(
ﺍﻟﻐﺩﻕ :ﺍﻟﻤﻁﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻗﺩ ﻏﻴﺩﻕ ﺍﻟﻤﻁﺭ :ﻜﺜﺭ )ﻋﻥ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﻌﻤﻴﺜل
ﺍﻻﻋﺭﺍﺒﻲ(.
ﻭﺍﻟﻐﺩﻕ ﺃﻴﻀﺎﹰ :ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻭﺍﻥ ﻟﻡ ﻴﻙ ﻤﻁﺭﺍﹰ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ; : 9 8 7 6 5 4 3 M
<= .L
ﻗﺎل ﺜﻌﻠﺏ :ﻴﻌﻨﻲ ﻟﻭ ﺍﺴﺘﻘﺎﻤﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻜﻔﺭ ﻟﻔﺘﺤﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﺎﺏ
ﺍﻏﺘﺭﺍﺭ ،ﻜﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰÔ Ó Ò Ñ Ð Ï Î M :
.(٦٢)LÕ
ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﻐﺩﻕ :ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ.
ﻭﻗﺎل ﺍﻟﺯﺠﺎﺝ :ﺍﻟﻐﺩﻕ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ،ﻭﺍﻟﻐﺩﻕ ﺍﺴﻡ ﻓﺎﻋل ،ﻴﻘﺎل ﻏﺩﻕ ﻴﻐﺩﻕ
ﻏﺩﻕ ،ﺇﺫﺍ ﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﺀ.
ﻏﺩﻗﺎﹰ ﻓﻬﻭ ﹶ
ﻭﺍﻟﻐﺩﻕ ﺒﻔﺘﺢ ﺍﻟﺩﺍل :ﺍﻟﻤﻁﺭ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﻁﺭ).(٦٣
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ-ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ-
)ﺍﻟﻭﺍﻭ( ﺍﻋﺘﺭﺍﻀﻴﺔ -ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ.
)ﺃﻥ( ﻤﺨﻔﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ،ﻭﺍﺴﻤﻬﺎ ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻤﺤﺫﻭﻑ )ﻟﻭ( ﺤﺭﻑ
ﺸﺭﻁ ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺯﻡ )ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ( ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒـ)ﺍﺴﺘﻘﺎﻤﻭﺍ() ،ﺍﻟﻼﻡ( ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻓﻲ
ﺠﻭﺍﺏ ﻟﻭ) .ﻤﺎﺀ( ﻤﻔﻌﻭل ﺒﻪ ﺜﺎﻥﹴ ﻤﻨﺼﻭﺏ.
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ﻭﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﺅﻭل )ﺃﻥ ﻟﻭ ﺍﺴﺘﻘﺎﻤﻭﺍ( ﻓﻲ ﻤﺤل ﺭﻓﻊ ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻔﺎﻋل
ﻟﻔﻌل ﻤﺤﺫﻭﻑ ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﺃﻭﺤﻲ ﺇﻟﻲ.
ﻭﺠﻤﻠﺔ) :ﺃﻭﺤﻲ ﺍﻟﻲ ﺍﻥ ﻟﻭ (...ﻻ ﻤﺤل ﻟﻬﺎ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ.
ﻭﺠﻤﻠﺔ )ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻭﻓﻌﻠﻪ ﻭﺠﻭﺍﺒﻪ (..ﻓﻲ ﻤﺤل ﺭﻓﻊ ﺨﺒﺭ )ﺃﻥ(.
ﻭﺠﻤﻠﺔ )ﺍﺴﻘﻴﻨﺎﻫﻡ (...ﻻ ﻤﺤل ﻟﻬﺎ ﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺯﻡ).(٦٤
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ -ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ-
ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺼﺤﻔﻲ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ
L CM

L EM

ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ

-١

ﺴﹶﻠ ﹾﻜ ﻪ
ﹶﻨ 

ﺍﺒﻭ ﻋﻤﺭﻭ -ﺍﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ-ﻨﺎﻓﻊ -ﺍﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭ-ﺍﺒﻭ

-٢

ﺴﻠ ﹾﻜ ﻪ
ﹶﻨ 

ﻤﺴﻠﻡ ﺒﻥ ﺠﻨﺩﺏ-ﻁﻠﺤﺔ-ﺍﻻﻋﺭﺝ.

-١

ﺼﻌﺩﺍﹰ


ﻤﺴﻠﻡ ﺒﻥ ﺠﻨﺩﺏ-ﻁﻠﺤﺔ-ﺍﻻﻋﺭﺝ

-٢

ﺼﻌﺩﺍﹰ

ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ-ﺍﻟﺤﺴﻥ).(٦٥

ﺠﻌﻔﺭ -ﻭﺭﺵ-ﺍﻷﺼﺒﻬﺎﻨﻲ.

ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ-ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ-
 L 6 5 4 3 Mﺃﻱ ﻟﻭ ﺁﻤﻥ ﻫﻭﻻﺀ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻭﺍﺴﺘﻘﺎﻤﻭﺍ
ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﷲ  L 9 8 7 Mﺃﻱ ﻟﺒﺴﻁﻨﺎ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺭﺯﻕ ،ﻭﻭﺴﻌﻨﺎ
ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ،ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻌﻴﻡ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ،

ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﺤﻭﺯﻭﻥ ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﺍﻵﺨﺭﺓ.

ﻗﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴل :ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﻐﺩﻕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻭﺴﻊ
ﺍﻟﺭﺯﻕ ،ﻭﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻫﻲ ﺍﻻﺴﻼﻡ ﻭﻁﺎﻋﺔ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ  :ﻟﻭ ﺍﺴﺘﻘﺎﻤﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ
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ﻟﻭﺴﻊ ﺍﷲ ﺍﺭﺯﺍﻗﻬﻡ ﻓﻬﻭ ﻜﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ' & % $ # " ! M :
( ) * .(٦٦)L , +
 L =< ; Mﺃﻱ ﻟﻨﺨﺘﺒﺭﻫﻡ ﺒﻪ ﺃﻴﺸﻜﺭﻭﻥ ﺃﻡ ﻴﻜﻔﺭﻭﻥ؟
 L E D C B A @ ? > Mﺃﻱ ﻭﻤﻥ ﻴﻌﺭﺽ ﻋﻥ
ﻁﺎﻋﺔ ﺍﷲ ﻭﻋﺒﺎﺩﺘﻪ ﻴﺩﺨﻠﻪ ﺭﺒﻪ ﻋﺫﺍﺒﺎﹰ ﺼﻌﺩﺍﹰ ﺸﺎﻗﹰﺎ ﻻ ﺭﺍﺤﺔ ﻓﻴﻪ.
ﻭﻗﺎل ﻋﻜﺭﻤﺔ :ﻫﻭ ﺼﺨﺭﺓ ﻤﻠﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺠﻬﻨﻡ ﻴﻜﻠﻑ ﺼﻌﻭﺩﻫﺎ ،ﻓﺈﺫﺍ

ﺤﺩﺭ ﺇﻟﻰ ﺠﻬﻨﻡ).(٦٧
ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﻰ ﻋﻼﻫﺎ 
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻣﻦ

ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﺭ ﺍﻵﻴﺔ ) (٢٩ -٢٨ﺍﻟﺠﺯﺀ )(٣٠
L Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » ºM
ﻭﻓﻴﻪ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﻁﺎﻟﺏ
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل -ﺍﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﺯﻭل-
ﺃﺨﺭﺝ ﺍﺒﻥ ﺠﺭﻴﺭ ﻭﺍﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺤﺎﺘﻡ ﻋﻥ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﻤﻭﺴﻰ ﻗﺎل :ﻨﺯﻟﺕ
 L ¿ ¾ ½ ¼ » º Mﻓﻘﺎل ﺃﺒﻭ ﺠﻬل :ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﺇﻥ ﺸﺌﻨﺎ ﺍﺴﺘﻘﻤﻨﺎ
ﻭﺍﻥ ﺸﺌﻨﺎ ﻟﻡ ﻨﺴﺘﻘﻡ ،ﻓﺄﻨﺯل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À M
.(٦٨) L È
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ -ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻵﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ-
ﺇﻥ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻵﻴﺔ  L ¿ ¾ ½ ¼ » º Mﺒﺎﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺒﻠﻬﺎ.
ﻫﻭ ﺃﻥ ﻜﻔﺎﺭ ﻗﺭﻴﺵ ﻗﺩ ﻜﺫﺒﻭﺍ ﺒﻜل ﺸﻲﺀ ﺠﺎﺀ ﺒﻪ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﻗﺎﻟﻭﺍ ﺒﺄﻥ
ﻫﺫﺍ ﻗﻭل ﻤﺠﻨﻭﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻟﻪ ﻓﺎﻨﻪ ﻜﻼﻡ ﺍﻟﺸﻴﺎﻁﻴﻥ ﻭﻟﻘﺩ ﺫﻜﺭﻫﻡ
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ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺒﻘﻭﻟﻪ v u t s r q p o n m l k j i M
§¦ ¥ ¤£¢ ¡~}|{zy xw
¨©»º¹¸¶µ´³²±° ¯ ®¬«ª
¼½ ¾¿L ÈÇÆÅÄÃÂÁÀ

)(٦٩

ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ

ﻴﻘﻭل ﻟﻬﻡ ﺒﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻴﺼﻭﺭ ﻟﻬﻡ ﺠﻤﺎل ﺍﻟﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻼﻕ
ﺍﻟﻌﻅﻴﻤﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻨﺯل ﻋﻠﻰ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ع ﻭﺍﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﺠﻨﻭﻥ .ﻭﺍﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ

ﻭﺤﻲ ﻤﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﷲ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻴﺎﻁﻴﻥ .ﻻﻥ ﺍﻟﺸﻴﺎﻁﻴﻥ ﻻ ﺘﻭﺤﻲ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻬﺞ

ﺍﻟﻘﻭﻴﻡ .ﻓﻠﺫﻟﻙ ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ L ² ± °Mﺃﻱ ﻤﻨﺼﺭﻓﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﻫﻭ
ﻴﻭﺍﺠﻬﻜﻡ ﺃﻴﻨﻤﺎ ﺫﻫﺒﺘﻡL ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ M .ﺫﻜﺭ ﻴﺫﻜﺭﻫﻡ ﺒﺤﻘﻴﻘﺔ
ﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ،ﻭﺤﻘﻴﻘﺔ ﻨﺸﺄﺘﻬﻡ ﻭﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺤﻭﻟﻬﻡ ﻭﺒﻌﺩ ﻜل ﺫﻟﻙ ﻴﺫﻜﺭﻫﻡ
ﺍﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺔ ﻤﻴﺴﺭ ﻟﻤﻥ ﻴﺭﻴﺩ .ﻭﻟﻜﻨﻬﻡ ﻤﺴﺅﻭﻟﻭﻥ ﻋﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺤﻴﺙ ﻗﺎل
ﺘﻌﺎﻟﻰ L ¿ ¾ ½ ¼ » º Mﺃﻱ ﺍﻥ ﻴﺴﺘﻘﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﺩﻯ ﺍﷲ ،ﻓﻲ
ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ .ﻭﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻘﻡ ﻓﻬﻭ ﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ﺍﻨﺤﺭﺍﻓﻪ .ﻓﻘﺩ
ﻜﺎﻥ ﺃﻤﺎﻤﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻘﻴﻡ L È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À Mﻭﺫﻟﻙ
ﻜﻲ ﻻﻴﻔﻬﻤﻭﺍ ﺃﻥ ﻤﺸﻴﺌﺘﻬﻡ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺸﻴﺌﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻜل

ﺃﻤﺭ .ﻓﺈﻋﻁﺎﺅﻫﻡ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ،ﻭﻴﺴﺭ ﺍﻻﻫﺘﺩﺍﺀ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺘﻠﻙ

ﺍﻟﻤﺸﻴﺌﺔ .ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻜل ﺸﻲﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﻭ ﻴﻜﻭﻥ).(٧٠
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ -ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ-

Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³M
.(٧١)L È Ç Æ Å Ä
)ﺇﻥ( ﺤﺭﻑ ﻨﻔﻲ )ﺇﻻ( ﻟﻠﺤﺼﺭ )ﻟﻤﻥ( ﺒﺩل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻥ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺠﺎﺭ )ﻤﻨﻜﻡ( ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﺎل ﻤﻥ ﻓﺎﻋل ﺸﺎﺀ )ﺃﻥ( ﺤﺭﻑ ﻤﺼﺩﺭﻱ ﻭﻨﺼﺏ
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)ﺍﻟﻭﺍﻭ( ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ )ﻤﺎ( ﻨﺎﻓﻴﺔ )ﺇﻻ( ﻟﻠﺤﺼﺭ )ﺃﻥ( ﺤﺭﻑ ﻤﺼﺩﺭﻱ ﻭﻨﺼﺏ
)ﺭﺏ( ﻨﻌﺕ ﻟﻠﻔﻅ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ .ﻭﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﺅﻭل )ﻤﻥ ﻴﺴﺘﻘﻴﻡ( ﻓﻲ ﻤﺤل ﻨﺼﺏ
ﻤﻔﻌﻭل ﺒﻪ.
ﻭﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﺅﻭل )ﺃﻥ ﻴﺸﺎﺀ (...ﻓﻲ ﻤﺤل ﺠﺭ ﺒﺤﺭﻑ ﺠﺭ ﻤﺤﺫﻭﻑ
ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺒﺎﺀ ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒـ)ﺘﺸﺎﺀﻭﻥ(.
ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ.

ﻭﺠﻤﻠﺔ) :ﺇﻥ ﻫﻭ ﺇﻻ ﺫﻜﺭ (...ﻻ ﻤﺤل ﻟﻬﺎ ﺘﻌﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻨﻔﻲ
ﻭﺠﻤﻠﺔ) :ﺸﺎﺀ (....ﻻ ﻤﺤل ﻟﻬﺎ ﺼﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼﻭل )ﻤﻥ(.
ﻭﺠﻤﻠﺔ) :ﻴﺴﺘﻘﻴﻡ (...ﻻ ﻤﺤل ﻟﻬﺎ ﺼﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼﻭل ﺍﻟﺤﺭﻓﻲ )ﺃﻥ(.
ﻭﺠﻤﻠﺔ :ﻤﺎ ﺘﺸﺎﺀﻭﻥ (...ﻻ ﻤﺤل ﻟﻬﺎ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ.
ﻭﺠﻤﻠﺔ) :ﻴﺸﺎﺀ ﺍﷲ (....ﻻ ﻤﺤل ﻟﻬﺎ ﺼﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼﻭل ﺍﻟﺤﺭﻓﻲ

)ﺃﻥ().(٧٢

ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ -ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ-
L ¿ ¾ ½ ¼ » º Mﺃﻱ ﻟﻤﻥ ﺸﺎﺀ ﻤﻨﻜﻡ ﺃﻥ ﻴﺘﺒﻊ ﺍﻟﺤﻕ،
ﻭﻴﺴﺘﻘﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﷲ ﻭﻴﺴﻠﻙ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻷﺒﺭﺍﺭ Å Ä Ã Â Á À M
L È Ç Æﺃﻱ ﻭﻤﺎ ﺘﻘﺩﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺸﻲﺀ ﺇﻻ ﺒﺘﻭﻓﻴﻕ ﺍﷲ ﻭﻟﻁﻔﻪ،
ﻓﺎﻁﻠﺒﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﷲ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻓﻀل ﻁﺭﻴﻕ).(٧٣
ﻭﻗﺎل ﺍﻟﺯﺠﺎﺝ :ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻤﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﻜﻡ ،ﻓﻤﻥ ﺸﺎﺀ
ﺍﺨﺫ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﻭﺍﻟﺤﻕ ،ﻭﻫﻭ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺒﺎﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل ﻭﺭﺴﻭﻟﻪ ،ﺜﻡ ﺇﻥ
ﺍﻟﻤﺸﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﺇﻟﻴﻪ ،ﻭﺍﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﻘﺩﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ،ﺇﻻ ﺒﻤﺸﻴﺌﺔ ﺍﷲ

ﻭﺘﻭﻓﻴﻘﻪ ،ﻭﺍﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻻ ﻴﻌﻤل ﺨﻴﺭﺍﹰ ﺇﻻ ﺒﺘﻭﻓﻴﻕ ﺍﷲ ﻭﻻ ﺸﺭﺍﹰ ﺇﻻ ﺒﺨﺫﻻﻥ ﺍﷲ
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، ﻴﻀل ﻤﻥ ﻴﺸﺎﺀ ﻭﻴﻬﺩﻱ ﻤﻥ ﻴﺸﺎﺀ، ﻻﻥ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻭﺍﻟﺸﺭ ﺒﻘﻀﺎﺌﻪ ﻭﻗﺩﺭﻩ،ﻟﻪ
.(٧٤)L r q p o n m l k j M :ﻜﻤﺎ ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ
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اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
ﺕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍل .ﻭﻗﺩ
ﻟﻘﺩ ﻋﺭﻓ ﹸ
ﻋﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻭﻥ ﻭﻫﻡ ﺴﻴﺩﻨﺎ ﺍﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﻭﺴﻴﺩﻨﺎ ﻋﻤﺭ ﻭﺴﻴﺩﻨﺎ ﻋﺜﻤﺎﻥ
ﻭﺴﻴﺩﻨﺎ ﻋﻠﻲ )ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻡ ﺃﺠﻤﻌﻴﻥ( ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ.
ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺍﻹﺴﺘﻘﺎﻤﺔ ﻤﻨﻬﺞ ﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻷﻗﻭﺍل ،ﻭﺍﻻﻓﻌﺎل ،ﻭﺍﻷﺤﻭﺍل.
ﻭﻭﺍﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻋﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻘﻴﻡ ﻤﻊ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﻜل ﺸﻲﺀ ﻓﻲ
ﺴﺭﻩ ﻭﻋﻠﻨﻪ ﻭﻻ ﻴﺭﻭﻍ ﺭﻭﻏﺎﻥ ﺍﻟﺜﻌﺎﻟﺏ.
ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻡ ﺒـ)ﺁﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺘﻘﺎﻤﺔ ﻓﻲ

ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺨﻤﺱ ﺍﻷﻭﺍﺨﺭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ(.

ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻤﺭ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﺒﻬﺎ
ﻨﺒﻴ ﻪ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ع.
ﺤﻴﺙ ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ L ^ ] \ [ Z Y M :ﻫﻭﺩ .١١٢
ﺕ ﺇﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻤﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﻜل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻤﻥ ﺍﺴﺘﻘﺎﻡ
ﻭﻤﻊ ﻜل ﻫﺫﺍ ﺒﻴﻨ ﹸ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻘﺩ ﺃﺨﺫ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﺍﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻘﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺈﻨﻪ ﺴﻭﻑ ﻴﺠﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،
ﻤﻊ ﺒﻴﺎﻥ ﺇﻥ ﺍﻹﺴﺘﻘﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ .ﺤﻴﺙ ﻗﺎل ﻓﻲ ﻤﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل
L È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » ºM

v
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) (١ﺴﻭﺭﺓ ﻫﻭﺩ  ،ﺁﻴﺔ ).(١١٢
) (٢ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻻﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ  -٣٧٨٢/٥ﻁ١٤١٣ -١ﻫـ.

) (٣ﻤﺩﺍﺭﺝ ﺍﻟﺴﺎﻟﻜﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺇﻴﺎﻙ ﻨﻌﺒﺩ ﻭﺇﻴﺎﻙ ﻨﺴﺘﻌﻴﻥ ﻻﺒﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ.١٠٤/٥ :
) (٤ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﺤﻘﺎﻑ :ﺍﻵﻴﺔ.١٣ :
) (٥ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻟﻠﻘﺭﻁﺒﻲ  ،٦٢١/٧ﻁ.٣
) (٦ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻻﺤﻘﺎﻑ :ﺍﻵﻴﺔ .١٢
) (٧ﻓﻲ ﻅﻼل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ /ﺴﻴﺩ ﻗﻁﺏ/ﺝ ٦ﺹ/٣٢٥٩ﻁ.١
) (٨ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ .٨٦١/٢
) (٩ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ﺁﻴﺔ ).(١٥٥
) (١٠ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ﺁﻴﺔ ).(١٨٢
) (١١ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ .١٤٩٠/٢

) (١٢ﺍﻻﺤﻘﺎﻑ.١٣ :

) (١٣ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻓﻲ ﺇﻋﺭﺍﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻟﻌﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎل ﺴﺎﻟﻡ ﺒﻥ ﻤﻜﺭﻡ ﺝ ١٣ﺹ ١٤٣ﻁ.٢
) (١٤ﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺭﺍﻨﻴﺔ .١٦٥/٦
) (١٥ﺍﻻﺤﻘﺎﻑ .١٣
) (١٦ﺍﻻﺤﻘﺎﻑ .١٤
) (١٧ﺼﻔﻭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﺴﻴﺭ.١٩٥/٣ :
) (١٨ﻗﺒﺱ ﻤﻥ ﻨﻭﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ/ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺼﺎﺒﻭﻨﻲ/ﺝ/١٣٠/٦ﻁ.١
) (١٩ﺍﻻﺤﻘﺎﻑ ﺃﻴﺔ ).(٣١ -٢٩

) (٢٠ﻓﻲ ﻅﻼل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ  ،ﺴﻴﺩ ﻗﻁﺏ .٣٢٧٢/٦
) (٢١ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﻤل ﺁﻴﺔ ).(٣٩
) (٢٢ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ .٦٧/٨
) (٢٣ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﺼﺹ ﺁﻴﺔ ) .(٦٣ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺤﻴﺭﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺹ.١٥١
ﺍﻟﺤﺎﺝ ﺼﺎﻟﺢ ﻨﺎﻅﻡ ﺭﺤﻤﻪ ﺍﷲ.
) (٢٤ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻻﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ  .٩٤/٢ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺤﻴﺭﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ/ﺍﻟﺤﺎﺝ ﺼﺎﻟﺢ ﻨﺎﻅﻡ/ﺹ.٨٧
) (٢٥ﺇﻋﺭﺍﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻟﻠﻨﺤﺎﺱ/ﺝ/١٤ﺹ ١٧٣ﻁ.١٠
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) (٢٦ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻋﺭﺍﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺼﺭﻓﻪ ﻭﺒﻴﺎﻨﻪ ﺝ/١٣ﺹ.١٩٨
) (٢٧ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻻﺤﻘﺎﻑ ﺁﻴﺔ ).(٣٠
) (٢٨ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻻﺤﻘﺎﻑ ﺁﻴﺔ ).(٩
) (٢٩ﻤﻥ ﺍﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ.٣٣ :
) (٣٠ﻴﻨﻅﺭ ﺍﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ.٦٨ :
) (٣١ﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ/ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ /ﺝ-٦ﺹ.٦٨
) (٣٢ﺼﻔﻭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﺴﻴﺭ /ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺼﺎﺒﻭﻨﻲ/ﺝ-٣ﺹ.٢٠١-٢٠٠
) (٣٣ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻻﺤﻘﺎﻑ ﺁﻴﺔ ).(٩
) (٣٤ﺍﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﺯﻭل ﻟﻠﻭﺍﺤﺩﻱ.٢١٦/
) (٣٥ﺴﻭﺭﺓ ﻤﺤﻤﺩ ﺁﻴﺔ ).(٣٨
) (٣٦ﺴﻭﺭﺓ ﻤﺤﻤﺩ ﺁﻴﺔ ).(٣٨
) (٣٧ﺴﻭﺭﺓ ﻤﺤﻤﺩ ﺁﻴﺔ ).(٣٥
) (٣٨ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ/ﺍﺒﻭ ﺤﻴﺎﻥ ﺍﻻﻨﺩﻟﺴﻲ /ﺝ ٨ﺹ. ٨٨
) (٣٩ﺍﻋﺭﺍﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻟﻠﻨﺤﺎﺱ .١٩٥/٤
) (٤٠ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻓﻲ ﺇﻋﺭﺍﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺼﺭﻓﻪ ﻭﺒﻴﺎﻨﻪ .٢٤٢/١٣
) (٤١ﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ .٢١٠/٦
) (٤٢ﺼﻔﻭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﺴﻴﺭ .٢١٧/٣
) (٤٣ﻤﺴﻨﺩ ﺃﺒﻲ ﻋﻭﺍﻨﻪ .٣٥٩/١

) (٤٤ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺁﻴﺔ ).(١٨

) (٤٥ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ .١٠٩/٢٦
) (٤٦ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻋﺭﺍﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺼﺭﻓﻪ ﻭﺒﻴﺎﻨﻪ .٢٥٨/١٣
) (٤٧ﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ .٢٠٨/٦
) (٤٨ﺼﻔﻭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﺴﻴﺭ .٢١٣/٣
)(٤٩ﺍﻟﻨﻬﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ/ﺍﺒﻭ ﺤﻴﺎﻥ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ/ﺝ ٨ﺹ/٣١ﻁ.١
) (٥٠ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ .٣٠٣/٨
) (٥١ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺁﻴﺔ ).(٢٢
) (٥٢ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺁﻴﺔ ).(٢٠
) (٥٣ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺁﻴﺔ ).(٢١

38

٦٠٤



https://digitalcommons.aaru.edu.jo/midad/vol10/iss1/13

?????? ?????? ?? ??????? ????? ??????? ?? ????????? ???? ??? ??????:

 

) (٥٤ﻴﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻅﻼل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ .٣٦٤٤/٦
) (٥٥ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ/ﻟﻼﻤﺎﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ/ﺝ/٣٠ﺹ/٧٣ﻁ١٤٠٥ -٣ﻫـ.
) (٥٦ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻋﺭﺍﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺤﺭﻓﻪ ﻭﺒﻴﺎﻨﻪ .٢٦/١٥
) (٥٧ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻋﺭﺍﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺼﺭﻓﻪ ﻭﺒﻴﺎﻨﻪ .٢٦/١٥
) (٥٨ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻠﻙ ،ﺍﻵﻴﺔ .٢٢
) (٥٩ﺼﻔﻭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﺴﻴﺭ .٤٢/٣
) (٦٠ﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﻘﻭل ﻓﻲ ﺍﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﺯﻭل/ﻟﻠﺴﻴﻭﻁﻲ ﺹ.٧٦٩
) (٦١ﻴﻨﻅﺭ :ﻓﻲ ﻅﻼل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺴﻴﺩ ﻗﻁﺏ .٣٧٣٤/٦
) (٦٢ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻻﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ .٣٢١٨/٥ﻭﺍﻵﻴﺔ ) (٣٣ﻤﻥ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺯﺨﺭﻑ .
) (٦٣ﻴﻨﻅﺭ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ .٣٢١٨/٥

) (٦٤ﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ .٢٤٣/٧
) (٦٥ﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ .٢٤٣/٧
) (٦٦ﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺭﺃﻨﻴﺔ .٢٤٣/٧
) (٦٧ﺼﻔﻭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﺴﻴﺭ .٤٦٠/٣
) (٦٨ﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﻘﻭل ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﺯﻭل ﺹ.٢٤٩
) (٦٩ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﺭ ﺁﻴﺔ ).(٢٩-١٩
) (٧٠ﻴﻨﻅﺭ :ﻓﻲ ﻅﻼل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ .٣٨٤٣/٦
) (٧١ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﺭ ﺁﻴﺔ ).(٢٩ -٢٧

) (٧٢ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻓﻲ ﺇﻋﺭﺍﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺼﺭﻓﻪ ﻭﺒﻴﺎﻨﻪ .٢٥٩/١٥
) (٧٣ﺼﻔﻭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﺴﻴﺭ .٥٢٦/٣

) (٧٤ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺇﻋﺭﺍﺒﻪ ﻟﻠﺯﺠﺎﺝ/ﺝ-٥ﺹ.٢٩٣
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اﻟﻤﺼﺎدر
ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ
 -١ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﺯﻭل  ،ﻟﻠﻭﺍﺤﺩﻱ  ،ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺼﻘﺭ  ،ﻁ،١
١٣٨٩ﻫـ١٩٦٩-ﻡ.
 -٢ﺍﻋﺭﺍﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ،ﻟﻠﻨﺤﺎﺱ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺩ .ﺯﻫﻴﺭ ﻏﺎﺯﻱ ﺯﺍﻫﺩ  ،ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ ،
ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ )،ﺩ.ﺕ(.

 -٣ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ،ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﺸﻬﻴﺭ ﺒﺎﺒﻲ ﺤﻴﺎﻥ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ ﺍﻟﻐﺭﻨﺎﻁﻲ
٦٥٤) ،ﻫـ٧٤٥-ﻫـ(  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ١٤١٢ ،ﻫـ ١٩٩٢ﻡ.
 -٤ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ،ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻓﺎﻀل ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺴﺎﻤﺭﺍﺌﻲ ،ﺩﺍﺭ ﻋﻤﺎﺭ – ﺍﻻﺭﺩﻥ
،ﻁ٢٠٠٩ ،١ﻡ.
 -٥ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺠﻼﻟﻴﻥ ،ﻁ ،١ﺩﺍﺭ ﻋﻤﺎﺭ – ﺍﻻﺭﺩﻥ ٢٠١٠ ،ﻡ.
 -٦ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ ،ﻟﻼﻤﺎﻡ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ)ﺕ ٦٠٦ﻫـ(  ،ﻁﺒﻌﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ،
ﺒﻴﺭﻭﺕ ٢٠٠٧ ،ﻡ.
 -٧ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ،ﺍﺒﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ
)ﺕ ٦٧١ﻫـ( ،ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺤﺴﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻲ  ،ﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ  ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ١٤٢٧ ،ﻫـ٢٠٠٦-ﻡ.

 -٨ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻋﺭﺍﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺒﻴﺎﻨﻪ ﻭﺼﺭﻓﻪ  ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎل ﺴﺎﻟﻡ ﺒﻥ ﻤﻜﺭﻡ
ﺒﻥ ﺍﺤﻤﺩ ﻤﺨﺘﺎﺭ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺭ – ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ،ﻁ١٩٨٩، ١ﻡ .
 -٩ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺤﻴﺭﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ،ﺼﺎﻟﺢ ﻨﺎﻅﻡ  ،ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻨﻲ
 ،ﺒﻐﺩﺍﺩ ١٩٨٩ ،ﻡ.
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-١٠

ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﻭﺍﻟﺴﺒﻊ ﺍﻟﻤﺜﺎﻨﻲ  ،ﻟﻶﻟﻭﺴﻲ

 ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﻴﺭﻴﺔ ١٩٧٩ ،ﻡ.
 -١١ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻻﻤﺎﻡ ﻤﺴﻠﻡ  ،ﻟﻼﻤﺎﻡ ﻤﺴﻠﻡ  ،ﻁﺒﻌﺔ  :ﻤﺄﻤﻭﻥ ﺨﻠﻴل ﺸﻴﺨﺎ ،ﺒﻴﺭﺕ
– ﻟﺒﻨﺎﻥ ٢٠٠٩،ﻡ.
 -١٢ﺼﻔﻭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﺴﻴﺭ ،ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺼﺎﺒﻭﻨﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻡ – ﺠﺩﺓ  ،ﻁ،٧
٢٠٠٧ﻡ.
 -١٣ﻓﻲ ﻅﻼل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ،ﺴﻴﺩ ﻗﻁﺏ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ ،ﻁ١٩٩٧ ،٧ﻡ.
 -١٤ﺍﻟﻘﺎﻤﻭﺱ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ،ﻤﺠﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻴﻌﻘﻭﺏ ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺯﺁﺒﺎﺩﻱ ،ﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ،ﻁ٢٠١١ ،٩ﻡ.
 -١٥ﻗﺒﺱ ﻤﻥ ﻨﻭﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ،ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺼﺎﺒﻭﻨﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺭﺓ –
ﺠﺩﺓ ٢٠٠٩ ،ﻡ.

 -١٦ﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﻘﻭل ﻓﻲ ﺍﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﺯﻭل  ،ﻟﻠﺴﻴﻭﻁﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺭﺤﻤﺔ  ،ﻤﺼﺭ ،
٢٠١٠ﻡ.
 -١٧ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ .ﺇﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ) ٧١١-٦٣٠ﻫـ( ،ﺍﻋﺘﻨﻰ ﺒﺘﺼﺤﻴﺤﻬﺎ  :ﺍﻤﻴﻥ
ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ  ،ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﻌﺒﻴﺩﻱ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ

 ،ﺒﻴﺭﻭﺕ – ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﻁ١٤١٦ ،١ﻫـ ١٩٩٦-ﻡ.
 -١٨ﻤﺩﺍﺭﺝ ﺍﻟﺴﺎﻟﻜﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺇﻴﺎﻙ ﻨﻌﺒﺩ ﻭﺇﻴﺎﻙ ﻨﺴﺘﻌﻴﻥ ،ﺇﺒﻥ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺠﻭﺯﻴﺔ ،ﻁ،٤
ﺒﻴﺭﻭﺕ ١٩٩٨ ،ﻡ.

 -١٩ﻤﺴﻨﺩ ﺍﻻﻤﺎﻡ ﺍﺤﻤﺩ ،ﻟﻼﻤﺎﻡ ﺍﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﻨﺒل  ،ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻟﺔ ،ﻁ،٥
ﺒﻴﺭﻭﺕ .
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 ﺸﺭﺡ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﻠﻴل،  ﻟﻠﺯﺠﺎﺝ،  ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻋﺭﺍﺒﻪ-٢٠
.ﻡ٢٠٠٤-ﻫـ١٤٢٤ ،  ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ،ﻋﺒﺩﻩ ﺸﻠﺒﻲ
 ﺩﻤﺸﻕ،  ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻴﻤﺎﻤﺔ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ، ﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ-٢١
.ﻡ٢٠٠٣ ،١ﻁ،
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